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Paris, 6 juillet-I aout, 1987
Nota editoris
- Pour tin usage plus pratique de cette documentation, it a ete
decide d'unir, en tin seul volume, trois fascicules de noire revue.
Les homelies et allocutions soul en edition trilingite; les confe-
rences, clans leur langue originelle.
J.-O. B.
- Para una utilizacion ntds practica de esta documentacicin,
fue decidido unir, cut on solo volume,,, trey fasciculos de nuestra
revista.
Las hontilias v alocucioues estan en edicion trilingiie ; las con-
ferencias, en sit lenguaje original.
J.-O. B.
- It was decided to publish the three fascicles of our review
in one volume to provide a more practical use for this documenta-
tion.
The homilies and allocutions are published in three languages;
the conferences in their original language.
J.-O. B.
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OPENING OF VINCENTIAN MONTH
h July 1987
On one occasion I recall coming across a book with the title,
Unless Some Man Show Me. I cannot recall now the contents of
the book, but I think it was a guide book for finding one's way
through the Bible. The title was taken from the Acts of the Apostles.
In chapter 8 of the Acts we read the story of the conversion of the
Ethiopian eunuch. Philip, the Apostle, discovered him seated in his
chariot, reading the Prophet Isaiah. When Philip asked the Ethio-
pian if he understood what he was reading, the Ethiopian replied:
"llow can I urtles` some mart show me.-
Like the Ethiopian , all of us need the experts to introduce us
to the deeper levels of Saint Vincent ' s vision and thought. We can
read the words on the page of any biography of Saint Vincent or
the words of Saint Vincent himself in his letters and conferences.
But to penetrate their ultimate meaning and significance, we can
be greatly helped by those who, through their professional skills
in the science of history or their deeper study of the various schools
of 17th century theology , can see more clearly that contemporary
world of thought in which Saint Vincent moved . The experience
of this month, then, will be a sort of harvest time for you, when
the different speakers , who will address you, will present to you
the fruits of their research and study . My hope and prayer is that
each of you will be receptive to what will be offered and that the
pages of Saint Vincent ' s life, which always lie open before us, will
yield up new meaning for you and through you for those whom you
direct.
This is the second occasion that SIEV have presented here in
Paris a month's program for our Confreres. By necessity only a very
limited number of Confreres can be facilitated for such a session.
So when it came to selecting a particular group of the Congrega-
tion who will benefit from this experience, the General Council
thought immediately of those Confreres who have the responsibility
of forming our candidates.
Visiting the different provinces of the Congregation, I have
often been impressed by the high quality of the various programs
in philosophy and theology which usually at universities or in-
stitutes are offered to our students. Many times I have questioned
whether or not our students are being given a comparable oppor-
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tunity to deepen their knowledge of Saint Vincent and his spirituali-
ty. That point is also made in The Lines of Action . In the document
of the General Assembly it is stated that:
"The formation given in some theological centers which our
students attend does not always correspond with what an ad-
equate Vincentian formation demands, and it becomes dif-
ficult to blend the two formation programs" (no. 25).
The Lines of Action also emphasize that "the goal of Vincen-
tian formation is to prepare those who feel called to the Congrega-
tion to participate in the evangelization of the poor" (no. 28). Like
the Ethiopian in the Acts of the Apostles, they are justified in ask-
ing us: "How can 1, unless some man show me. " And you are the
men who have been appointed to show them the spiritual riches
that lie hidden in the life and writings of our Founder. Neither we
nor our students can give a Vincentian response to the demands
of justice unless we are deeply acquainted with Saint Vincent's
thought and outlook. The communication of Saint Vincent's vision
to our students must be considered as one of the most important
challenges which you, - and indeed all of us, - face in the Con-
gregation today. A failure to bring to our students a deeper
knowledge and appreciation of St. Vincent will inevitably retard
the growth of their appreciation of their particular vocation. When,
at our General Council meeting, I am asked to dispense Confreres
from their Vows so that they may leave the Congregation and, in
the case of priests, work in a diocese, I have often asked myself:
Would this request have been made if the Confrere really
understood Saint Vincent and had lived fully his spiritual teaching?
To live Saint Vincent's teaching. That brings me to another
point. Saint Vincent was not a theorist; he was a practitioner of
virtue. He not only spoke about the poor but he went to them. He
not only spoke about charity, but manifested it in apostolic action.
He not only spoke about Jesus Christ, but he lived with Jesus Christ
and went with Him to the poor in whom he saw and served Jesus
Christ. He not only spoke about the priesthood, but worked that
its lines would appear more clearly in those who had been called
to it.
Saint Vincent said on one occasion that mental prayer without
practical resolutions was useless. So, too, a study-session such as
this will be largely ineffective if it does not provoke in your minds
questions about the practical consequences you hope to see im-
plemented as a result of your shared experience during these three
weeks. Hence, I hope that throughout this month the mills of your
minds will keep grinding on questions such as:
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"How can I translate this knowledge, which I am receiving,
into practice? How can I convert theory into action? How can
I carry Saint Vincent's vision of Christ and the poor and the
priesthood into that tiny corner of the world where God in
His wise Providence has placed nie?"
Let me end by availing of this occasion to thank you for the
work of formation which you are presently doing. More than ever
in the history of the Church is the work of formation delicate and
difficult. It is for that reason that I am glad to have this opportuni-
ty of expressing my appreciation of all that you do for the forma-
tion of our candidates. May you not lose heart, but live in the
knowledge that, to quote Saint Vincent:
"He who is rooted in charity and grounded in hope shall abide
always under the protection of the God of heaven and so no
evil shall conic near hint, nor shall he want any good tiring,
though he should think that all he possessed was hastening
to ruin" (RC, II, 2).
Richard .McCULLEN. C.M.
ALOC UCION EN LA APERTL'RA
6 de julio de 1987
Rccuerdu que, en cierta ocasion, me truce con un libro titulado "Nadie
me lo explica ". No puedo ahora recordar el contenido del libro, pero me
parece que era un lihro-guia para caminar a Craves de la Biblia. El titulo
esta tornado de los Hechos de los Apostoles. En el capitulu octavo leemos
la narration de la conversion del Etiope eunuco, que iha levendo al pro-
feta Isaias. Cuando Felipe le pregunto si entendia lo que estaba levendo.
el Etiope respondio: '',Ccinzo voy a entenderlo si nadie me to explica?
Igual que cl Etiope. todos nusotros necesitamos expertos que nos intro-
duican a niveles mas prufundos en la visiiin v pensarniento de San Vicente.
Nusotros podemos leer ]as paginas de sus hiugrafias o las palabras del
mismu San Vicente en sus cartas y conferencias. Pero para Ilegar a com-
prender mas profundamente so sentido N significado, necesitamos scr avu-
dados en gran mantra por quiencs su especial pericia en las ciencias histo-
ricas o su mas prof undo estudio de las distintas escuclas teologicas del siglo
diecisiete, pucden ver mas claramente to que pensaba aquel mundo con-
tcmporaneo a San Vicente en el que el se movie). La expericncia de este mes
sera, pues, para Vds. una especie de tiempo de cosecha, cuando los distin-
tos cunferenciantes que os van a hablar, us presenten los frutos de su inves-
tigaciun v estudio. Mi csperanza v mi oration es que cada uno de vosotros
sea receptivo para lo que les ofrezcan, v que las paginas de la vida de San
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icentc, que siempre permanecen abiertas ante nosotros, adquieran para voso-
tros nuevo sentido v, mediante vosotros, para aquellos a quienes guiais.
Esta es la segunda vez en la que SIEV presents aqui, en Paris, el pro-
grama de este rues para nuestros Cohermanos. Poi- nccesidad, si lamente
se ha facilitado a tin numero limitado de Cohermanos la presencia en esta
sesi6n. Por eso, cuando hubo que seleccionar a un grupo especial de la Con-
gregacion para que se benef iciara de esta experiencia, el Consejo General
penso inmcdiatamentc en aquellos Cohermanos quc tienen la responsabi-
lidad de formar a nuestros eandidaIus.
Al visitar las diferentes Provincias tic la Congregacion, he quedado fre-
cuentemente int resionando por la clevada calidad de los varios progra-
mas sobre lilosofia v teologia que ordinariamente se ofrecen a nuestros estu-
diantes en las Universidades e Institutos. Mochas veces he planteado la cues-
tiim, si a nuestros estudiantes se Ies da una semejantc ocasiim para pro-
Iundiz:u- en cl cunocimtentb v espiritualidad de San Vicente o no. Este
aspccto eats t:unbien senalado en as l.ineas de Accion. En el documcnto
de la Asamhlea General sc cstablece:
"La fornracion intpartida por algttnas facultades, frecuerttadas por
nuestros estudiantes , no siempre responde a las exigencias de la ade-
cuada formation vicenciana y resulta di ficil contpaginar anrbas for-
maciones " (n. 25).
Las Lineas de Action ponen de relieve que "el fin tie la format-ion vicen-
ciana es capacitor a los que se sienten Ilanados a la Congregacion para la
evangelizacidn de los pobres " ( n. 28). Como ca Etiope de los Hcchos do los
Apostoles, tienen raz6n si ellos nos dicer : "Como podre vo, si nadie me lo
explica?" . Vosotros sois los hombres que haheis sido setialados para expli-
caries las riquezas que estan escondidas en la vida v escritos de nuestro
Fundador . Ni nosotros , ni nuestros estudiantes podemos dar una respuesta
vicenciana a las exigencias tie la justicia si antes no hemos conocido pro-
fundamente la vision v pensantiento de San Vicente . La comunieaeion de
la vision vicenciana a los estudiantes debe ser considerada comp ono de
los mas importantes retos que vosotros - v. en realidad , todos nosotros
- tenemos hoY I rente a Ia Congregacion. Si fallamos en dar a nuestros estu-
diantes un profundo conocimicnto v aprecio de San Vicente, quedaremos
inevitablcntcnic retrasados para hacerles crecer en el aprecio de su parti-
cular vocation . Cuando, en nuestro Consejo General , se me pide la dispensa
de los votos a los Cohermanos para que puedan dejar la Congregacion v.
en el caso de que scan sacerdotcs . trabajar en una diocesis. me he pregun-
tado con frecuencia a mi mismo : Esta petition j,se huhiera hecho si el Coher-
mano hubiera comprendido realmente a San Vicente v hubiera vivido su
doctrina espiritual?
Vivir las enscrianzas de San Vicente . Esto me sugiere otro aspecto. San
Vicente no fue on teorico: lue un profesional de la virtud . No s6lamente
hablo sobre los pobres , sino que fue a ellos . No s6lamentc razono sobre
la caridad , tantbien la expres6 en su action apost6lica . No predico s6la-
mente a Jesucristo, sino que vivid unido a Jesucristo v le acompariti en su
ida a los pobres, en los quc le contemplci v sirvio . No opin6 solo sobre el
sacerdocio , tamhien trabajo para que su idea apareciera muv claramente
a aquellos que habian lido Ilamados a cl.
San Vicente dijo en una ocasi6n que la oration menial sin la practica
do las resoluciones era ininil . Asi, tamhien , las sesiones de estudio, tales
comb la presente , sera bastante ineficaces si no pro%oc ;ur en vuesiras men-
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tes cuestiones sobre la consecuencias practicas que esperais Ilevar a cabo
como resultado de vuestra participacitn en la experiencia de estas trcs sema-
nas. Por tanto , es ro que durance este mes, Ins molinos de vuestras men-
tes Ilcguen a moles cuestiones como esta:
"jComo puedo yo Ilevar a la practica este conocintiento que estov reci-
hiendo ? ;,Como puedo convertir la teoria en accicin ? ;,Como puedo
Ilevar la vision que San Vicente tuvo de Cristo, de los pobres, del sacer-
docio hasta el rincim mils pequeiro del mundo en donde Dios, en su
Providencia, me ha colocado?"
Permitidme que termine aprovechando la ocasion para agradeceros la
labor de formacion que actualmente estais realizando. Mas que nunca en
la historia de la Iglesia cl quehacer de la formacion fue tan dclicado v tan
dif icil. Esta es la razon por la que me agrada tener la oportunidad de expre-
saros mi aprecio por todo to que estais haciendo en la formacion de nues-
t ros candidatos. No os desanimeis, y vivid sabiendo que, cito a San Vicente:
"El que estd enraizado en la caridad v hasado en la esperanza vivird
siempre hajo la proteccion del Dios del cielo v asi no le afectard nin-
grin mal, ni le faltard algun hien. aunque la parezca que todo to que
el posee carnine hacia la ruina" (RC, Il, 2).
Richard McCIJLLEN, C.M.
A L'OUVERTL'RF (tit MOTS
6, V11. 1987
Je suis tombe un jour sur un livre intitule "A moans qu ' un homme ne
me guide". Du contenu du livre, je ne me souviens pas. II devait s'agir dun
guide pour trouver le chemin clans la Bible. Le titre est emprunte au chapi-
tre 8 des Actes. qui raconte la conversion de I'eunuque de la reine Candace.
Philippe, le diacre, le rencontre assis dans son char, en train de lire Isaie.
A la demande: "Comprends-tu cc que to lis?", I'Ethiopien repond: "Comment
le pourrais-je, si personne tie nee guide?"
Comme I'Ethiopicn, nous aeons tous besoin d'experts pour nous ini-
tier aux niveaux les plus profonds de la pcnsee et des projets do S. Vin-
cent. Nous savons lire les mots trouves dans ses biographies, Bans ses let-
tres ou ses conferences. mais pour saisir le fond de la signification des paro-
les de noire Bienheureux Pere, nous pouvons titre grandement aides par
les professionnels de I'histoire ou par qui a fait une etude plus approfon-
die des ecoles de theologie du 17° siecle. Avec Ieur aide, nous pouvons voir
plus clair darts le monde de la pcnsee darts Iequel a vecu S. Vincent. Au cours
de cc "Moil", vous alley moissonner cc que Ies confcrenciers vous presen-
Icront conune fruit de Icur recherche et de leur etude. le vais prier pour
un chacun de vous, afin que vous sachici accueillir- cc qui vous sera pre-
sente, pour vous garder toujours ouvertes Ies pages de la vie de S. Vincent,
afin qu'elles puissent saris cesse a nouveau gagner en signification pour
vous et pour ceux que vous eduquez.
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C'est la 2' fois que SIEV presente ici, a Paris, un tel programme porn'
nos Confreres. La necessite oblige a n'admettre qu'un nombre tres restreint
a une tells session. Au moment de decider, quel groupe de la Congregation
devait beneficier de cette experience, le Conseil General a pense tout de
suite a ceux qui sont charges de la formation des notres.
En visitant les Provinces de la Congregation, j'ai souvent etc impres-
sionne par la haute qualite des programmes de philosophic et de theologic
qui d'ordinaire sons offerts a nos etudiants, par les universites et les insti-
tuts. Mais bien des fois je me suis demande si, a nos jeunes, est donnee une
chance egale pour mieux connaitre S. Vincent et vivre plus a fond sa spiri-
tualite? Le n° 25 des "Lignes d'Action" de I'Assemblee Generale de 1986
decrit sotto situation:
"La formation donnee en certaines facuhes frequentees par nos Em-
diants ne repond pas toujours aux exigences de la veritable forma-
tion vincentienne; it en resulte des di f ficultes pour faire alter de pair
les deux formations".
Les Lignes d'Action mettent en relief que -la finalize de la formation
vincerrtienne est de rendre ceux qui se sentent appeles daps la Congregation,
capables d'evangilliser les pauvres" (n° 28). Comme l'Ethiopien des Actes,
ils peuvent nous demander it bon droit: "Comment le pourrais-je, si personne
ne nre guide?" Vous, vous etcs les hommes nommes pour leur presenter
les richesses spirituclles cachees dans la vie et les ecrits de notre Fonda-
teur. Ni nous-memos, ni nos etudiants, nc pouvons donner une reponse vin-
centienne aux problemes de justice, a molts de connaitre a fond la pensee
et la perspective de notre Bienheureux Pere. Communiquer la far;on de voir
et de sentir de S. Vincent a nos etudiants, est l'un des defis majeurs aux-
quels et vous et nous tous aeons a repondre de nos jours. au scin de la Con-
gregation. Si nous n'initions pas nos jeunes a connaitre ct a apprecier plus
a fond noire Fondateur, lour croissance dans 1'estime de Ieur vocation sera
inevitablement retardee. Quand, au Conseil General, je dois dispenser des
vaux, dans le cas Ile pretres jui travaillent Bans on diocese, je me demande
souvent: Cc Confrere ferait-il cette demarche, s'il avail vraiment compris
S. Vincent et s'il await vecu son enseignement spirituel?
Vivre I'enseignement de S. Vincent , nous porte tin pas plus loin. Notre
Fondateur n'etait pas un theoricien. II pratiquait les vertus. 11 ne se con-
tentait pas de parler des pauvres: it allait a eux. S. Vincent ne discourait
pas seulement de la charite: it la manifest ait dans I'action apostolique. Bien
plus que de parler sur Lui, it vivait avec Jesus-Christ. Avec Notre-Seigneur,
it allait aux pauvres, Bans lesquels it Le reconnaissait et Le servait. II a ensei-
gne sur le sacerdoce, mais plus encore it a travaille a en faire ressortir plus
vivement les traits clans ceux qui etaient appeles a la pretrise.
Saint Vincent a dit que la priere mentale sans resolutions pratiques
est inutile. De merne, cc "moil" d'etud -s sera en grande partic inefficace,
s'il nc vous pose pas de questions sur Ics consequences pratiques que vous
comptez voir resulter des experiences partagees au sours de ces trois semai-
nes. J 'espere done que, tout au long du "Mois", vos esprits rumineront sans
cesse des questions comme Belles-ci:
"Comment pourrai-je traduire en pratique la connaissance que je
recois? Comment puis
- je convertir la theorie en action? Comment,
daps le petit coin du monde ou la providence rn'a place, puis-it, faire
partager et faire vivre 1'idee que S. Vincent se fai.sait du Christ, des
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pauvres et du sacerdoce?"
laissez-moi profiler de )'occasion pour vous remercier de votre travail
de formateurs. Plus que jamais dans i'histoire de I'Eglise, votre tache est
delicate et difficile . Voila pourquoi je suis heureux de pouvoir vous expri-
met- mon appreciation pour tout cc que vous faites pour la formation de
nos candidats . Puissiez - vous ne jamais perdre cceur, mais partager la con-
viction de S . Vincent:
"Tandis qu'il sera biers etabli en cette charite et hien fotide en cette
charite, it sera toujours sous la protection dit Dieu du ciel, et ainsi
auctot ma ! tie lui arrivera, et aucun bien tie hii manquera, lors mime
qu'il pensera que tow to eme perdu" (RC, 11, 2).
Richard Mc ('t `ILI:N, ('.:t1.
HOMILY, OPENING MASS
6 Jule 1987




The personality of the liturgical week is Jacob. It is he who
dominates the first reading in the Masses throughout this week. For
the Israelites Jacob was one of the great heroes of their race. Along
with Abraham and Isaac they numbered him among the immortals
of their nation . Jacob was a founder whose dream or vision is re-
counted in the first reading of todays Mass. lie was a founder to
whom was given a promise for the future . his descendants would
be numerous . They would spread out to all the points of the com-
pass and they tt'ould bring with them a blessing for all the nations
of the earth. Jacob, too, was assured that God would he with him.
"I will protect you wherever you go and bring you back to this land"
(Gn 28,15).
The lines of a great spiritual founde r are to be found in the story
of Jacob, even if some of his actions in the acquisition of property
would lead its to believe that he held rather broad views on the sub-
ject of tt'ltut moral tlteologiaits called "occult compensation"....
Because Jacob was a great spiritual founder , we will find some of
the lines of his history traced out also in Saint Vincent . Saint Vin-
cent may not have had a dreamt such as Jacob had, but he was
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nonetheless a man of vision. Great promises about the future of his
two Communities were not made to him, as far as we know, but
Saint Vincent's spiritual descendants are to be found today on the
five continents of the world. The descendants of spiritual founders
will always come hack to their place of origin. "1 will bring you back
to this land", God tells Jacob. In this era more than ever, the spiritual
descendants of Saint Vincent come in pilgrimage to the places in
France which were the theaters of his birth, growth and apostolic
action. That is a healthy sign, for it reveals a desire in the hearts
of Confreres "to seek after", to quote Pope Paul VI, "a genuine
understanding of the original spirit, so that it can be preserved
faithfully when deciding about adaptations" (Ecc. San. no. 15.3).
Whatever faults of character Jacob had , lie wa s gifted with a
refined sense of the transcendent . In today's reading Jacob's sense
of the transcendent is very forcefully presented. "Then Jacob awoke
from his sleep and said: 'Surely the Lord is in this place and I did
not know it.' And he was afraid and said: 'How awesome is this
place . This is none other than the house of God and this is the gate
of heaven ' " (Gen 28,16-17).
Were Jacob living in our world today, he might very well take
us to task for allowing our sense of the transcendent become weak.
A loss of the sense of the transcendent has been one of the casualties
of the years since the end of the second Vatican Council. Reflecting
upon the 25 Years since the opening of Vatican II, the Synod of 1985
brought that loss to our attention. At the same time the Synod
remarked on what it called "the new hunger and thirst for the
transcendent and the divine" (Synod Report A, 1).
Our God is at once transcendent and immanent. We put much
emphasis on the importance of finding God in the neighbor, in the
poor, in the events of human history. We do well. At tittles, however,
we tend to forget that He is the Lord of history', the Lord of the poor,
the God Who is to be adored in His immensity , in His truth, in His
goodness , in His beauty, in His love, and in His compassion . We must
seek God in His transcendence and in His immanence.
When Saint Vincent in our Common Rules wrote about the im-
portance of our missions and of the work of forming the clergy, he
reminded us to attend to the one without neglecting the other. That
is a principle which could be applied to our reflections on the im-
manence and on the transcendence of God. We need to reflect in
our praveron the transcendence of God, while not neglecting reflec-
tion on the Incarnation and on the truth that what we do to one
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of the least of our brethren, we do to Christ, the Incarnate Word
of God. Indeed the two readings of today's Mass present us with a
very balanced picture. The first reading portrays the awe and the
reverence of Jacob in the presence of the mystery of God, and the
Gospel the nearness of the compassion of God, as He gives back life
to a young girl and joy to her grieving parents.
If we fail to cultivate in ourselves the sense of transcendence
in our worship, our concern with the pressing needs of our human
contemporaries will be doomed to frustration. We can become so
involved with human welfare that the basic justification for this in-
volvement can fall out of view. For the Christian, radical action must
always begin with radical contemplation.
The spirituality of Saint Vincent is one of equilibrium. He could
recognize and love the God of Abraham, Isaac and Jacob, as he saw
Him on the mountain of contemplation, while lie also could
recognize and love God with the tenderness of a mother in the broken
forms of humanity which he found in the market places of this
world. Saint Vincent, either in the silence of prayer or standing
before a poor person, could say with the conviction of Jacob: "This
is none other than the house of God and this is the gate of heaven"
(v. 17). May lie obtain for us all the grace of the Church's invitatory
psalm of bowing and bending low in His presence (ps. 94) before we
set out to find Him on the road from Jerusalem to Jericho. Amen.
Richard McCULLEN, C.M.
HOMILIA EN LA APERTURA
6 de julio de 1987




El personals de la sernana lintrgiea es Jacob. Es el quien domino to
prirnera lectura de las Misas durante esta sennana. Para los Israelites, Jacob
fue uno de los grandes heroes de su raza. lunta►nente con Abraham e Isaac,
le enumeran entre los inmortales de su nacion. Jacob fue un fundador curo
sumo v vision estan narrados ern la prirnera lectura de la Misa de boy. Fue
tot fundador a quien se le hizo una prornesa para el futuro. Sus descendientes
llegarian a ser nunterosos. Se extenderian por todos los con fines de la tierra
v atraerian con ellos la bendicion a todas las naciones del ntundo. A Jacob,
ademas, se le asegurir que Dios estaria con el. "Yo to guardarc adondcquiera
que vavas" 1(:rn: 28,15).
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Los rasgos de tin gran fundador hay que encontrarlos en la hisioria de
Jacob , a pesar de que algunas de sus acciones Para adquirir propiedades,
nos lleven a creer gg ue sus puntos de vista sabre este terra son mks amplios
que los considerados par los teologas como "compensacion oculta ".... Por-
que Jacob fue on gran fundador espiritual , nosotros podemos hallar, traza-
dos iamhien en San Vicente , algunos de los rasgos de sit historia . San Vicente
no tuvo tin sueiio comp Jacob , sin embargo , fue tin hombre can vision. Ne
se le hicieron , por to que sabemos , grandes promesas sabre el futuro de sus
dos Comunidades , pero la descendencia espiritual de San Vicente se encuen-
tra actualmente en los cinco continentes de la tierra. Los descendientes del
fundadorespiritual dehen volversiempre a su lcgar de origen . " Te hare solver
a esta tierra ", dijo Dios a Jacob . En este tiernpo , mds que nunca , los descen-
dientes espirituales de San Vicente vienen en peregrinacion a los lugares de
Francia en donde el nacio , crecio y actuo apostolicamente . Es tin signo salu-
dable , porque revela el deseo quc existe en el corazon de los Cohermanos
de "buscar , comp dijo Pablo VI, el genuino conocimiento de su primer espi-
ritu, de manera que pueda ser conservado fielmente cuando hava que deci-
dir sobre las adaptaciones " (ES, II, 15, .3).
Cualesquiera que fueran las fa/tas del carcicter de Jacob , estuvo dotado
de tin lino sentido de to transcendeme . En la lectura de hov , el sentido de
Jacob sabre la transcendencia se nos presenta rnuy destacadamente. "Enton-
ces, at despertar , dijo: 'Realmcnte, el Seflor esta en este lugar y yo no to
sahia '. Y anadio sobrecogido : ' Que terrible es este lugar: es nada menos que
la Morada de Dios y la puerta del cielo' " (Gn: 28 , 16-17).
Si Jacob vivieru en el rnundo de hay, may bien podiera reprocharnos
por haber perntitido que nuestro sentido de to transcendeme se haya debili-
tado. Una perdida del sentido de to iranscendente ha sido uno de los malos
efectos acontecidos durance los anos desde que el Vaticano II finaliui. Al
reflexionar sobre los 25 uhos pasados desde los comienzos del Vaticano 11,
el Sinodo de 1985 peso de relievo to que califico de "nueva hamhre y nueva
sed de las cocas transcendentes y divinas" (Sinodo , Relaci(jn final, A, 1).
Nuestro Dios es at mismo ttempo transcendente a inmanente
_ Ponemos
mucho enfasis en la importuncia de encontrar a Dios en el projimo, en el
pobre , en los acontecimientos de la historia . Hacernos lien. A veces, sin
embargo, tenemos la tendencia de olvidar que El es el Sei or de la historia,
el Senor de los pobres , el Dios que dehe ser adorado en sit inmensidad, en
su verdad, en sit bondad, en su belleza , en su amor , en su compasion. Debe-
mos buscar a Dios en sit transcendencia v en sit inrnanencia.
Cuundo San Vicente escrihici en nuestras Reglas connotes sobre la impor-
tancia de rtuestrus misiones v de la okra de la formacion del clero, nos
recuerda que conviene lacer to uno sin omitir to otro . Este principio se puede
aplicar a nuestras reflexiones sabre la inmaneucia y transcendencia de Dios.
Necesitamos meditarsobre la transcendencia de Dios en nuestras oraciones,
sin omitir la reflexion sabre la Encarnacicin y sobre la verdad de que hace-
mos a Cristo , Palahra encarnada de Dios , to que hacemos at rnds pequeno
de nuestros herrnanos . Ciertamente , las dos lecturas de la Misa de hov nos
ofrecen on cuanro armonico . La primera lectura presenta el terror v la reve-
rencia de Jacob ante fa presencia del misterio de Dios, y el Evangelio la cer-
cania de la compasion de Dios, cuando devuelve la vida a la joven y alegra
la pena de sus padres.
Si fallamos en cultivar en nosotros rnismos el .sentido de transcenden-
cia en nuestro culto, nuestras preocupaciones par las urgentes necesidudes
- 360 -
de nuestros contempordneos estan sentenciadas a! fracaso . Podemos estar
tan envueltos en los quehaceres luuuanos que la justificac un: fundamental
de este comprorniso puede perderse de vista . Para el cristiano , la action
radical debe empezar siempre con la contemplacion radical.
La espirittcalidad de San Vicente es equilibrada . El podria reconocer y
amar a! Dios de Abraham , Isaac v Jacob , cuando le vio en el monte de la
contemplacion, asi conto podria reconoccr v amar a Dios , ton la ternura de
una madre , en las figuras deshechas de la hurrlanidad, que eneontro en las
plazas del nuundo . Sari Vicente, biers en el silencio de la oration , bier estan-
do ante la persona del pobre , podria decir con la cunviccirin de Jacob: "Es
nada menos que la Morada de Dios N, la pucrta del cielo" (Gn: 28,17). One
el nos consiga a todos la gracia del salnto invitatorio de la iglesia , de adorarle
v postrarnos en sit presencia (Sal. 94 ) antes que nos pongamos en marcha
para enconirarle en el camino que va de Jerusalen a Jerico. Amen.
Richard McCULLEN, C.M.
HOMI': I.IE DE LA MESSE A L'OCVERTURF:
6 iuillet 1987




Le personnage de la sentaine liturgique, c'est Jacob. 11 domine routes
les premieres lectures. Pour les Israelites, Jacob etait I'un des grands heros
de leer race. Avec Abraham et Isaac, it etait compte parnti les immortels de
leur nation. Jacob etait tin fondateur. Sort reve visionnaire est raconte dans
noire premiere lecture. A ce fondateur a ele donnee one pro»resse pour!'ave-
rtir: ses descendants seront nonibreux: ils se repandront aux quatre points
cardinaux et porterort tote benediction it tonics !es nations tit, la Terre. Jacob
a recu l'assurance: "Jc to garderai partout oit to iras et Ie ramcnerai en ce
pays" (Gen. 28.15).
Dans I'histoire tie Jacob noun tronvons les traits dint grand fondateur
spirituel, Bien que certaines de ses acquisitions de biens moos /assent penser
gu'ii avail des ones plutnt tres largos Bans le domaine appeh "compensa-
tion occulte"par les moralistes.
Parce clue Jacob etait urt grand foridateur-spirituel, nails retrouvons des
reflets de son histoire clans noire Fondaicura noes. Mane si S. Vincent n'a
pas eu de reve coninre Jacob, il efait uo homme aux %,ties a la fois realistes.
profondes et riches d'avenir. Autant gite noun sachions, i! n'a pas recu de
promesse.s solennelles stir I avenir de ses deux Connnunautes. Neantnoins,
les descendants spirituels de notre Bienheureux Pere se trouvent aujourd'ltui
dans les cinq continents.
Les fils spiritucls retournern tonjour.s it leur lieu d'or-igirre. Dieu I'a pro-
mis a Jacob: ".Ic tc ramcnerai en cc pays". Ces temps-ci, plus que jarnais,
les descenda,:is.spiritnels de S. Vincent vie intent en pelerinuge aux lieux de
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France on it est tie, a grandi et deplove son apostolat. C'est no signe de saute
qui manifeste le desir intime des Confreres de chercher a comprendre l'e.sprit
des origines, de lac-o,, it le preserver fidcslement daps les adaptations a faire
(c/. Paul VI, Eccl. San. 15,3, 6.8.1966).
Malgre toils ses defatus, Jacob avait tut seas tres aigu et puissant de In
Transcendance: "Jacob s'cveilla de son sommeil et dit: 'En write, Yahvc
est en cc lieu et je ne le savais pas! it cur peuret dit: que cc lieu est redouta-
ble! Cc West rien de moins que la maison de Dieu et la porte du ciel" (Gen.
28.16-17).
Si Jacob vivail dc' nos jours, it pourrait nous reproclter d'avoir laissc
s'a f faiblir noire sons (lit trartscendant. Cet of faiblissement est inn des pas-
si/s de l'apres-Vatican 11. Le Svnode de /985, qui it reflechi sur les 25 ins
depttis l'ouverture de Vatican 11, a attire noire attention stir cc point. 11 a
pris note aussi, de ce qu'aujourd 'lini se nratti/estent "des signes dune nou-
velle faim et soil pour la transcendance et le divin" (Rapport du Svnode
A. 1).
Notre Dieu est a la fois transcendant et immanent . Notes mettons !'accent
stir le devoir de trouver Dieu clans It, prochain, darts les pauvres , clans les
evenemnents. C'est hien . Mats it nous arrive d'oublier que Lui est le maitre
de I'Hisroire , Ic Seigneur des pauvres, It, Dieu qui doit Ctre adore daps Sot?
imrnc ' rrsit, '. Sa Sit home, Son a,u,,t, ct Sa cornpassiorr ..\ous aeons
a ('he'?ehcr Dien ,' 1 dam'. sa trartsct ntl , nit, ,'t dons son immant 'r,cc'.
Darts les RCgles Communes, quand S. Vincent parle de /'importance de
la mission ei de la formation dii clerge, it nous din de tie negliger ni !'core
Pit 1 iutre. Cest rut principe que Pious ponvons appliquer a nos reflexions stir
l'irnmanence ei la transcendance de Dieu. Duns notre priere nous avons a
re/lechir stir la transcendance de Diett, sans negliger de porter attention a
i ineariation ei an fait que, ce que nuns /aisons an moindre de nos freres,
nous le faisons all Christ, Verbe Incarne de Dieu. Les deux lectures
d'anjourd'hui torts pre.sentent tune vue rquilibree. Notts somrmres tenzoins do
cube tle Jacob pour la presence nnvsierieuse de Dieu et nous touchons du
doigi la compassion de Dieu, qui rend la joie u des parents en deuil en rap-
prlant it Ia vie leer /ille.
Note occulter des hesoins urgents de nos contentporains . sans cultiver
le yens de la transcendance , notes condamrne aux frustrations . Notts pouvons
runts laisser prendre par le bien
-titre humain, au point de perdre de vue la
justification de notre engagement . Dons le chretien , /'action radicale doit
commencer par la contemplations rathcale.
La spiritualite de S. Vincent est tonic d'equilibre. II savait reconnaitre
et aimer le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob stir le moat de la conierrt-
plation, en mteme temps gn'il le reconnaissait et l'aimait, avec to re tendresse
de mere, darns les vies brisees des hommes rerrcontres en cc monde. Notre
Rienheureux Pere, et darts le silence de is priere et ern presence du pauvre,
pouvait dire avec la conviction de Jacob: "Cc nest rien de moins qu'une mai-
sun de Dicu et uric porte du ciel" (Get,. 28, 17). Puisse S. Vincent obtenir pour
nuns lofts la grdc'e du psaume invitatoire de l'Eglise: de "nous incliner ct
do nuns prostcrncr en la presence do Dieu" (Ps. 94), avant de le chercher
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tion, mission ............................................... P. LLORET
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V.24 : L'action sociale de Monsieur Vincent .... 1'. ANTO,NELLO
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cent .............................................................. P. ME77ADPI
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L.27 : La spiritualite de Saint Vincent P. MALONEY
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No NOM AGE^Juillet 87 PROVINCE
1 AMENGUAL Juan 47 BAR
2 ARRIBAS Santiago 46 POR
3 BARRY Matthew 50 HIB
4 BENSON Richard 35 OCC:
5 BOKALIC Vicente 35 ARG
6 BRUSATTI Louis 38 OcC
7 CABALLERO Carlos 27 AMC
8 COLINA Mario 32 PHI
9 CORDERO Tulio 31 POR
to CRESPO Jose L. 43 CAE
11 CROBU Giuseppe 45 TAU
12 DE HAS William 36 MER
13 DF.LGADO C. Juan 34 PER
14 DESZCZ Stanislaw 31 ZAl
15 EDEM Michael 32 HIB
16 FARAH Pierre 39 ORI
17 FAVACHO Jose L. 36 FOR
18 FERNANDEZ MENDOZA J .1. 51 CAE
19 FERREIRA Adrian 36 ARG
20 GALVIS Arturo 49 COl.
21 GONZALEZ Jose M. 35 MEX
22 GONZALEZ Pedro M. 52 COS
23 GRACHANE Germano 35 MOZ
24 GRBAC Dario 34 JUG
25 HAGOS Tewolde 33 NEA
26 HARDJODIRONO Franciscus 36 IDS
27 JOYCE Michael 37 OcC.
28 KI.ITZIO Pedro 42 CUR
29 KOCHITARA Joseph 31 IND
30 KUZIA Anthony 38 NAn
31 LABOURSE Christian 47 TOL
32 LAMERAND Daniel 54 PAR
33 LAWLOR Kevin 43 ORL
34 LOPEZ MASIDE Jose M. 44 SAL
35 LOPEZ R. Jorge O. 32 VEN
36 MANZANO Jose I. 36 MAT
37 MORIATY Barry 47 OcC
38 MURPHY Frank 45 HIB
39 NIETO Jose M. 32 MAT
40 PALI.AIS Daniel 38 AMC
41 PANIAGUA David 33 CHI
42 PASSAROTTO Albano 47 MAD
43 PEDROZA Jorge 28 MEX
44 QUINN Bernard 43 OCC
45 RACHMAT Eligius 44 IDS
46 ROSPOND Stanislaw 32 POE.
47 SALINERO Francisco 52 SAL
48 SANCHEZ Antonio B. 46 AEQ
49 SANTOS Rolando 38 PHI
50 SEVIVAS dos REIS Joao 51 LUS
51 SOLE F. Luis 41 BAR
52 SPERI Pedro 34 CUR
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53 STROLL() Charles 40 ORL
54 SULLIVAN Maurice 49 ALL
55 SZCZEPANIK Stanislaw 31 ZAI
56 TESTA Giuseppe 47 ROM
57 THOTTANKARA Basil 44 IND
58 WYPY('II Stanislaw 45 POI.
ELEMENTS DE STATIS7'IUI'IiS
Nous aeons recu a la Curie, fin janvier 1987, 70 demandes de
participation.
Pour rendre plus homogene le groupe des participants ( le Mois
etait reserve aux Formateurs ), le Conseil, compte tenu des places
offcrtes a Saint-Lazare, a retenu 60 dernandes.
En fait, le groupe etait de 58 participants, deux confreres ne
sont pas venus et n'ont envove aucune explication.
Pour ccs 58 participants , Watts pouvons rctcnir:
a) 38 provinces stir 48 etaienl representees:
Afriquc: 3 (4 confreres)
Ameriquc du Nord: 5 (9 confreres)
Amcrique du Sud: 12 (17 confreres)
Asie: 4 (7 confreres)
Europe: 13 (20 confreres)
Oceanic: 1 (I confrere)




40-44 ............. 9 Age nurvcn: 39,81
45-49 ............ 12
50-54 ............ 6




Formation, Pastorale des vocations: 22
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INTRODUZIONE AL MESE VINCENZIANO 1987
,Vella pregltiera della DIDACHE si parla dei chicchi di grano rac-
colti stti colli in nolti luughi per forntare un solo pane. Noi sianzo
quei chicchi di grano. La Congregazione e clue/ pane.
Siamo in tanti: 58 soar i partecipanti, provenienti da 38 pro-
vincic (su 48) dei 5 continenti. Ma siarno chianiati in gne.cto ntese
a rcalizzare l'iinpc'giio de ll'asseomhlea generate dell'86: "Unum Cor-
pus, unus Spiritus in Christo ". L'unita, come it frutneruo, non ria-
see spantanea. Va creduia e coltivata, va sperimentala e poi porta-
ta laruano, ai quattro artgoli delta terra, divenuti "Regno di Dio".
Siamo venuti a Parigi. Non per venerare una toinba, ma per pro-
claruare la vita. Ouel Itiogo the per altri e una tomba, per note it
solco da cui scaturisce la vita, la fecondita apostolica, the ci rigene-
ra nell'unita di an solo Corpo e di an solo Spirito.
Ottesto the si apre oggi, 6 luglio 1987, e it secondo MESE V/N-
CENLIANO. F stato organizzato dal SIEV, an segretariaio di Studi
vincenziarii ntto c voluto dal Padre generale e dai suoi collaborato-
ri, dopo l'assenihlea dell 80. E stato concepito per of frire una cono-
scenza pin profonda del caris,ta vincenziano nei Itcoghi the ancora
respirano it suo dono.
11 prograntma e ordinato su 4 se ltimane, dal 6 htglio al 1 ° agosto.
* Si inizia colt /a ricostrtizione Bella cornice in cui collocare
it Santo: IL GRANDE SECOLO DELLF ANIME.
Dopo rota preseniazione delle hiografie e degli studi the parla-
no di SV. e degli scritti in cui parla SV., verra presentato it contesto
ecclesiastico, socials, spirituale else ntanifesta gli appelli, le interre-
laziaiti, gli ostacoli e gli aiuti del secolo XVII°. F per quel ,rondo,
per quegli uoniiiii the si colloca la Missione vincenziana.
Questa prima parse si conclude con it ritorno, per /ii/ esperien-
za di preghiera, ai luoghi delle origini. A CHATEAU-L'FVEQUE, ri-
corderento il.cuo sacerdozio, a Dax it battesinto , la fa,ii,glia, quella
decisione della fainiglia di volerlo prete the lo avrehbe condotto cosi
lontano.
* 11 secondo periodo inizia it 15 luglio. Studieremo la coriver-
sione, le svolte del 1617, includendovi tot pellegrinaggio a FOLLF-
VILLE.
* Cott it 20 taglio inizia stn terra periodo: vedremo la CM. delle
origini, ma anche di oggi. in zina feconda dialettica fra l'esper-ienza
del Saito e le regale attuali sn cui verranno formate le move gene-
raziorii della CM.
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* 11 quarto periodo, dal 28 a! 30 luglio, ci permetterd di cono-
scere per sonnni cupi !a scoria della CM.
Come vedete c un programma serio. Abbiamo chiesto a degli
specialisti di darci it nteglio di se. Essi. con sacrificio e impegno ci
hanno scritto le lord con ferenze the verranno distribuite nella lin-
gua originale dell'atttore e poi pubblicate su "VINCENTIANA".
Ogni provincia avrd cosi a disposizione un materiale ricco, una
docuntentazione sicura e di print'ordine. Sarebbe stato piti facile ri-
petere it Mese dell'84. Invece chiedendo nuovi contributi, of friremo
ulla provincia nuovo materiale, nuove idee. Spetterd poi alle singo-
le province utilizzare, tradurre, divulgare questo ntateriale.
A una proposta seria, credo dovra seguire una risposta seria.
Non sianto in vacuttza, ma per studio. Non siamo qui per diverti-
mento, ► tta per utt impegno gravoso. Non siamo qui per noi, ►na per
le nostre provincia, per i nostri giovani , per it nostro dontani. Qui
si costruisce it dotnani della CM.
Chiederemo pertanto una parlecipazione uttenta, non solo alle
con ferenze (soprattulbo dopo quelle del ntattino ci sar(I tempo per
Belle domande), nta alla preghiera e ai lavori di gruppo. Questi ulti-
mi non sono facoltativi, ma obbligatori.
Lo studio e le con ferenze saranno accontpagnate du visite a luo-
ghi vincenziani, agli archivi; nei tempi liberi (che sono previsti e ne-
cessari) potrete approfondire la conoscenza di altri luoghi, come ntu-
sei (una visita vincenziana del Louvre attraverso la leitura dei qua-
dri del X Vll ° secolo, i muse i de t'Histoire de France, de IAssistan-
ce publique, la Salpetriere, it museo Carnavalet avec i'histoire de
Paris, it museo delta Marine con i ntodelli delta galere), mostre, l'up-
profondintento di piste di lavoro e di ricerca, valorizzando i tanti
specialisti presenti, la ric erca di hibliografie recenti, scambi sull'u-
so di nuove tecniche aperte dall'infor, natica.
Per la parse spirilua /e abbianto privilegiato la profonditti piut-
tosto the !'unitd , come net Mese precedence. Saremo divisi in grup-
pi linguistici e potrento pregare secondo le nostre linguc ntaterne.
Sono previste celehrazioni alla rue du Bac e ttclla cappella di SV.
Sahato I/ al BERC'EAU it vescovo di DAX conce le brerd con noi, ri-
cordando i t cente ► turio dellu canonizzazione di SV.
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Ogni fatica ha un prezzo, non possiatno retribuire le persone
the ci hanrto aiutato cart it denaro. Almeno mani /estiamo loro la
rostra gratitudine. Ringrazio:
* la Curia generalizia e in ntodo particolare it P. Gaziello the
hanno voluto a faticato per raccogliere tutto questo ntateriale,
* la Provincia di Parigi e la casa di San Lazzaro cite ci hanno
messo a disposizione camere, antbienti, e tanta ospitalita,
* le Figlie Bella Carita della rue du Bac the hanrto sacrificato
i loro ritiri per permetterci di organizzare questo mere,
* i traduttori the ci impastano nell'unitd peressere on solo Cor-
po,
* i mentbri del SIEV cite hanno pensato e realizzato questo
mese,
i con/erenzieri cui abbitnno chiesto di lavorare con molto an-
ticipo,
* it Segretariato generale delle Figlie della carita cite ha accet-
tato con grande benevolenza di fotocopiare le con ferenze giunte in
ri to rd o.
Per quarto vi occorre , potrete rivolgersi al Segretariato (corri-
cloio all 'ingresso di San l.a,.zaro). Chi avesse problenti di visa, di pas-
saporti, o domande relative alla casa si rivolgu a! P. Gaziello. Per
quanto riguarda it ntese a me.
I testi delle con ferenze spero cite ve li porterete con voi . Procu-
rateveli nell 'edizione a stampa e fatevi una biblioteca (non dimen-
ticate di procurarvi gli Atti dei due precedenti Colloqui vincenziarti
e it Mese vincenziano dell'84). Alla portineria di Satz Lazzaro ci so-
no pubblicazioni in vendita.
In questa sala vi pregherei di non fumare . Altneno per i priori
tempi portate la targltetta con it vostro none. E un ntodo per favo-
rire l'unita nella diversita.
Siamo cosi pronti a iniziare questa nuova esperienza.
Iniziamola considerandoci tutu discepoli docili.
Conlerenzieri e parlecipanti non parlano di tutu Sapienza lord
propria, ma di quella nascosta nei secoli e rivelata du! Dio della sto-
ria nella vita di quell'uomo the i genitori chiamarono VINCENZO
e la Cltiesa ha dichiarato SANTO. Sotto la sua guida avviamoci a
percorrere questo Mese vincenziano
felici di essere insieme,
insieme in tot solo Corpo,




di Luigi :SdEZZADR/, C.M.
PRIMA PARTE : 1660-1900
S. Vincenzo Depaul (ode Paul) e uno dei personaggi the hanno
suscitato piu interesse storiografico (1). Le hiografie sono innume-
revoli (2). E evidente the le biografie e gli studi risentono dcll'epo-
ca in cui sono stati fatti. Sono una risposta agli interrogativi del
proprio tempo. Per questo non ci potra mai essere un lavoro defi-
nitivo, anche se potranno esserci dati parziali definitivi.
Per inquadrare tutta la produzione storiografica vincenziana
faremo una divisions cronologica, collocando attorno al 1900 la svol-
ta. Essa indica it momento in cui la storiografia vincenziana acqui-
sta rigore critico. Dopo quella data appariranno I'edizione critica
dells lonti (3), la grande biografia di Costs (4) notevoli studi e mo-
ve pubblicazioni. Dividendo la produzione per spezzoni di 50 anni,
(I) P. Costs, Le grand saint du grand siecle, Monsncur t incept, 3, Paris
1932, 545-568: A. Dodin, Flat des etudes vincentierures au rnuruent du qua-
dricentenaire de la naissance de U. Vincent de Paul, in AA.VV., t'inccnr De-
paut. Actes du culloque international d'etudes vi ncentienlies. Paris 25-26
septembre 1981, Roma 1983, 115-128; L. Mezzadri, I.'historiographic vincen-
rit'nne selon les epoques cedturelles, in Vincertiana 28 (1984) 292-313; A. Do-
din, La legende et 1'hisruire do Unrtsicur Depaul a Saint Vincent de Paul,
Paris 1985: L. Mezzadri, Prela:.iune a J.M. Roman, S. Vincenzo de' Paoli, Bio-
gra/ia, Milano 1986, 1-8 . Sugli studi: L. Mezzadri, Presentazione a G. Tosca-
ni, La mistica (lei por'eri, Pinerolo 1986, 7-26.
(2) R. Chalumcau, Bibliographic chronologique des biographies de St.
Vincent en Langue fran4-aise, 1601-1965, in Vincerhtiarha, 24 pp.
(3) Vincent de Paul, Correspondance , entretiens . documert.s, ed. P. Co-
sic, 14 vol., Paris 1920.25: XV, Paris 1970.
141 P. Costs, Le grand saint du grand siecle, Monsieur Vincent, 3 vol.,
Paris 1932 (tr. it.: /1 grande sarto de/ gran secolo, it signor Vincenzo, 3 vol.,
Roma 1934).
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abbiamo it quadro seguente:











1:1 660 - 99.2:1 700-49-3 : 1750 - 99-4:1800 -49-5:1850 - 99-6:1900 - 49-7:1950-64
Sc prendiamo i due maggiori biografi antichi, Abelly e Collet,
vediamo come it second() sia stato edit() piu Valle del primo:
tav. 2 - Confronto fra Abelly e Collet
Come si vede Abell. N , solo it 160-a rispetto a Collet
(83°/0).
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1. IL PRIMO BIOGRAFO: LOUIS ABELLY (1604-1691)
Ouando alla morte del santo si semi it bisogno di avere una
hiografia sicura e insieme accura, la scelta di Abelly era obbligata
(5). Nclla schiera degli amici di Vincent era to scrittore piu in vista,
noto per una produzione di opere teologiche (6), spirituali (7), pole-
miche (8).
Arnico di Vincent, Abelly fin dal 1633 aveva preso parte alle
conferenze del martedi. Si era poi segnalato conic vicario generate
di Bayonne, parroco a Parigi e fcrvido antigiansenista (9). Alta morte
del santo, it generate Almeras fece raccogliere del materials rela-
tivo al fondatore ai fratelli Bertrand Ducournau (1614-1677), segre-
tario di Vincent (10) e Louis Robineau (1642-????) e at padre Fran-
cois Fournier (1625-1677). Abelly prese nclle rani tutto questo mate-
riale e si rise all'opcra. In breve ne venne fuori la sua hiografia:
L. ABELLY, La vie du venerable serviteur de Dieu Vincent de
Paul, instituteur et premier superieur general de la Congregation
de la Mission, 3 tomi in I vol., (XVIII)-260; 480; 374 pp., Paris 1664
[edizione anastatica, Piacenza 19861.
Ecco it piano dcll'opera:
1 Libro primo , pp. 1-259 : LA VITA
capitolo I: situazione generate delta chiesa di Francia
capiloli 2-16: lino alla fondazione della Congregazione della Mis-
sione
capitoli 17-23: sviluppo della Missions
capitoli 24-46: irradiamento caritativo
(c'c una numerazione delle opere: dalle figlie Bella cariti, agli
ospedali, all'assistenza alle province devastate)
capitoli 47-52: conclusione della vita e morte
2 Libro secondo , pp. 1-480 : LE OPERE
3 Libro terzo , pp. 1-372 : LE VIRTU'
(5) Su Abelly: R. Deschler, in DS 1 (1937) 65-67 e soprattutto: A. Dodin.
La legends et 17ristoire tie Monsieur Depaul ci Saint Vincent tie Paul, Paris
1985,
(6) Cosi la Medulla theologica (1650);
(7) Cosi it Sacerdos clrristianu.s.... Paris 1656, La Couronne de i'annce
chretienne, ... 2 vol., Paris 1657 (raccolta di meditazioni): Episcopalis solli-
citudinis enchiridiorr.... Paris 1669.
(8) Defense de la hierarchie..., Paris 1659; Lettre dun docteur catholi-
que..., Paris 1655.
(9) L. Mezzadri. Ira giansenisti e antigiansenisti. Vincent Depaul e la
Congrega:,one delta Missiurte (1621-1737), Firenze 1977.
(10) Rese alla cornunita scrvizi preziosissimi conservando le minute
delle lettere e redigcndo Ic conferenze ai missionari.
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tav. 3 - Rapporto fra le varie part! di Abelly
43%
Come si vede la vita occupa it 23% dello spazio , Ic opere it 43%
e Ic virtu it 3406 . Non ha motto senso separare le virtu dalla vita
e dalle opere . E in cssa the le opere si fondano c le virtu si mani-
festano . II difetto di fondo e dovuto at facto : l'autore era debitore
di un concetto di storia "sacra " chc, come ha osservato Dodin,
Ahelly applica at suo pcrsonaggio . La chiave interpretativa di Patti
e prospective e affidata non ally narrazione dcgli avvenimenti, ma
a principi teotogici , dando per scontato the I'azione di Vincent fosse
illuminata dalla grazia . Per Abelly la lentezza con cui intraprende
le azioni e virtu, I'autoaccusa continua e imitazione dell'umilta dei
santi e del Santo dei santi ( 11). Tutto dimostra la virtu , tutto e volto
all'edificazione , tutto tende a dinrostrare the Vincent era it prete
Ideate secondo 11 cuore di Cristo , sulla linea dei grandi riformatori
Carlo Borromeo c Francois de Sales ( 12). Secondo Coste to stitc e
senza nerbo, le citazioni motto lunghe, troppo Irequenti e ripcti-
tive. Qualche paging sembra piir tin collaggio di schede the una rie-
laborazione personate . Qualche volta I'autore si e permesso di inter-
venire correggendo i testi del canto . Tipico e I'intervento su
(11) A. Dodin, La le,Gende et l7ristoire de Monsieur Depaul d Saint Vin-
cent de Paul . Paris 1985, 110 ss.
(12) Ibid., 120.129.
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una letters a Santa Luisa:
"Oh! qucl arbre vows avez paru aujourd ' hui aux veux de Dieu, puis-
que vous avez produit un tel fruit! a jamais puissiez
- vows cur tin het
arbre de vic, produisant des Fruits d'amour " (13).
"Oh! que vows avez paru aujourd'hui devout les veux de Dieu cornme
on be ! arbre, puis ue , par sa grace vous avez produit un tel fruit!
Je It, supplie (ill -ii Passe son infmie home, que vous sovez a jamais
un i'eeritable arbre de vie qui produise des fruits d u n vraie charite"
(14).
Come si cede gli interventi di Ahelly sono di stile, ma anche
di sensibility religiosa ( l'aggiunta parsa grace ), e di un certo conte-
gno puritano . L'amicizia fra i due santi Abelly la voile purificare
da ogni ombra di sospetto : ecco I'anwur the diventa vraie charite.
Ahelly ehhe boon successo. Ma parve subito prolisso, seer vantc,
ripetitivo. Si fece una seconda edizione in un solo volume the spare
net 1667. Ecco comunquc un quadro the ci rende conto delta for-











4:1800-50 5:1850- 99 6:1900-
(13) S\' 1. 62.
(14) Ahelly 1. 23. 106: cit. Coste Ill, 555 s.
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tuna di Abclly francese, c non tiene conto della traduzione (15).
2. IL BIOGRAFO DELLA C'ANONIZZAZIONE
PIERRE COLLET (1693-1770)
Dopo Abelly ci fu la breve sintesi di Gilbert Noiret, c.m.
(1681-1746) (16). Era necessario tin lavoro ad ampio respiro, the
tenessc conto dei progressi del genere biografico a insieme potesse
rispondere alle obiezioni dei giansenisti (17). L'incarico venne affi-
dato da Pierre Collet. c.m., prolessore di dogmatics ai Bons-Enfants,
scrittore tnolto prolifico (18). Proprio qui sta it niaggior diletto di
Collet. Mentrc scriveva la sua biografia, era impegnato in altri
lavori. Per questo non leer alt to the riscrivere Ahell.v, con una
dipendenza talvolta pcdissequa , invcce the risalirc agli originali.
L'ordine dell'opera c strettanrcnte cronologico. Si divide in 9 libri:
1. La situazione in Francia. Vincent dalla nascita a Chatillon.
Diffusions delle carita.
2. Da Chatillon alla rnor-te di Berulle (1629); fondazione delta
CM, ritiri agli ordinandi e incontro con S. Luisa.
3. Saint-Lazare, i seminari, Ic figlic della carita, rapporti con
Saint-Cyran.
4. Province devastate, i seininari rnaggiori, la Visitazione.
5. Madagascar, Polonia, Giansenismo.
6. Le tnissioni popolari, la morte di Saint Vincent.
7. Le virtu.
8. La scoria delle missioni popolari.
9. II eulto del Santo.
La narrazione a pesante , la comprensione della vita molto dif-
ficile. C'c qualche aggiunta, c'c una diversa padronanza delle mate-
He Ieologiche, ma senza aggiungere molto di signil icalivu. Ancora
unit volta, Vincent in un crue isolato. Fu una grande lace su uno
sfondo tenebroso, dal quale sparirono gli altri, in modo partico-
lare gli ultimi. Figlio del sun tempo, Collet presento pin the it santo
sacerdote, l'uomo "utile", it henefattore, anticipando cost i tempi
(15) In italianu (1677 per opera di Acami), in polaccu ( 1688), in spagnolo
(1701), in ledesco (1710), in purtoghese (1738), in olandese (1864).
(16) (G. Nuiret), Abregc rte la r a et rte, terms du bierrht'ureus Vincent
de Paul, Paris 1729; traduzioni in pulacco (1729) e in Iedescu (1780).
(17) (Adam), L'avocat du diuble un :Llentoires...sur It, Bnlle de Canoni-
sation de, Saint Vincent de Pate..., 3 vol., Saint Pourcain 1743.
(18) In 40 d'attivita pubblico circa 40 opere, alcune in piu volumi. Su
di lui: M . t3ernos, La pastorale de, laic•s clans 1'auvre de• Pierre Collet, laza-
riste, in AA.VV., Vincent Depaul. Actes du colloque international d'etudes
vincentiennes. Paris 25-26 septembre 1981. Roma 1983, 289.309.
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in cui Vincent sarebbe stato accolto net Pantheon rivoluzionario.
Come si vede dalla tavola seguente, la fortuna di Cutlet fu
straordinaria soprattutto nell'800 (19).
tav. 5 - Fortuna di Collet
1: f i n o a 1750: 2:1750-99: 3:1800- 49; 4:1850 -99; 5:1900-49
3. STf 'DI F RIOGRAFIE NFL.I.'OTTOCENTO
Nei XIX sec. assieme alla ripresa della comunita, soprattutto
all'epoca del padre Etienne, ci fu una ripresa delle pubblicazioni
su Saint Vincent Depaul.
Fra le biografie ricordiamo quella di Ulysse Maynard
(1814-1893 ) Saint Vincent de Pail sa vie , son temps, ses (ruvres, son
influence, 4 vol., Paris 1860. Egli Iu favorito in ogni modo dalla con-
gregazione perche la docunientazione delta sua opera fosse inec-
cepibile. Raccolse infatti motto materials ed ebbe la pretesa di fare
opera definitiva. Gli manco la tempra del grande storico. Fu dili-
genie nella raccotta defile fonti, ma non fu motto acuto nella loro
(19) Ci to un'cdizione piu breve in I vol., Avignon 1762: traduzioni: ita-
liana (1761), spagnola (1786), inglese (1846).
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critica. Fu nel suo complesso uno scrittore discreto (20), ma uno
storico di scarso valore (21). Fu piuttosto un romanziere edificante,
innamorato di cio the edifica, piuttosto the di cio the e accaduto.
Lo schema a it seguente:
Libro I: fino al 1617
Libro 2: galere c Barharia
Libro 3: la Congregazione della Missione
Libro 4: it riformatore dcl clero
Libro 5: Saint Vincent e it giansenismo
Lihro 6: le missioni popolari
Libro 7: le figlie della carita e le dame della carita, gli ospedali
Libro 8: it Consiglio di coscienza
Lihro 9: la morte
Lihro 10: canonizzazione e vita posturna.
Alcuni anni dopo uisci in Francia una nuova biografia, dovuta
a uno scrittore fecondo, spccialista nelle biografie, Louis -Victor-
Emile Bougaud ( 1824-1888 ), Hisloire de Saint Vincent de Paul ...,
2 vol., Paris 1889 (22). La biografia ebbe non poco successo, per lo
stile attento a descrivere iI dramma interiore. rr un'opera discreta
chc ebbe un buon successo.
Qualche anno prima erano usciti due lavori importanti. A. FEIL-
LET, La rmi.sire an temps de la Fronde et Saint Vincent de Paul, Paris
1862; A. LO' f11, Saint Vincent de Paul et sa mission sociale, Paris
1880. prcludio dei multi lavori sulla storia sociale.
SECONDA PARTS: 1900-1987
A) LE RIOGRAFIE
11 primo autore chc dobbiamo ricordare e Pierre Coste c.m.
(1873-1935). Nativo delle Lande, entro motto giovane nella congre-
gazione e, malgrado una salute molto delicata , si consacro all'inse-
gnamento a alla ricerca , visitando diversi archivi. Nel 1909 fu nomi-
nato archivists di Saint - Lazare, e si mise con tutto l 'impegno a
(20) Scrissc anche: Versus et doctrine spirituelle de saint Vincent de Paul,
Paris 1864: ,Maximes et pratiyucs de Saint Vincent de Paid. Paris 1882.
(21) Fu tradotta in polacco (1876), italiano (1877), lat ino a Pckin per la
Cina (1887), olandese (1891), tedesco.
(22) Ebbe 3 edizioni f ranccsi c traduzioni inglese ( 1898), italiana (1901).
spagnola (1907). polacca (1912), olandese.
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preparare I'edizione critica degli scritti del Santo (23). Con simile
preparazione, Coste era in grado di preparare una biografia critica:
P. COSTE, Le grand saint du grand siecle. Monsieur Vincent,
3, Paris 1932, 542-744-640 pp. (24). 11 progetto editorials e cost con-
ccpito:








Relazioni con fondatori e associazioni
La grazia e la natura
La vita posluma.
Costs fu fedcle al suo impegno di lasciarci un'opera rigorosa,
documentata, criticamente valida. Net silo lavoro c'e sempre un
attento controllo delle e sulle fonti. Fu piu un erudito the uno sto-
rico. Dice molts coSC, ma senza riuscire a mostrare it dinamismo
di qucsta esistenza. E motto attento a studiare passo passo it sun
eroe, ma dimentica it respiro del silo tempo. Comunquc Coste resta
un'opera fondamentale. Con lui Saint Vincent e uscito dall'alone
dcll'agiografia ed entrato in quello della storia.
lI secondo autore di questo secolo the ricordiamo e Jean Cal-
vet (1874-1965 ), autore di una fortunata biografia pubblicata net
1948. Aveva un'ampia conoscenza della storia della spirituality e
della letteratura del XVII secolo . La sua biografia : J. CALVET, Saint
Vincent de Paul , Paris 1948; ricostruisce la vita di Vincent in modo
molto penetrants . Prima di lui possiamo ricordare l'opera lettera-
riamente efficace di Antoine REDIER , La vraie vie de Saint Vin-
cent de Paul, Paris 1927. Coste net rcccnsirla use due pcsi e due
misure : la stronco sugli Annales e la lodo sulla Revue d'Histoire
de l'Eglise de France (25).
( 23) Vincent de Paul, Correspondance , entretietrs, doctonents, ed. P.
Coste, 14. vol., Paris I920-25 . t-'cdizione fu cumpletata con la pubblicazione
di nuovc Ictterc in Alission et Chat'ite, numcrato come vol . XV, Paris 1970.
(24) Una seconda edizione usci net 1934 ; ci furono traduzioni italiana
( 1934), inglese (1934-35) c spagnola.
(25) A. Dodin , La le,gende et I'histoire tie Monsieur Depaul a saint Viz-
cent de Paul, Paris 1985, 195 s. Redier reagi accusando Coste di aver taciutu
per opportunismo quello di cui era convinto, soprattutto relativamente alla
schiavitu . Si veda la prelazione alla seconda edizione delta Vraie vie.
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11 mondo spagnolo the attualmente e uno dei pii fertili negli
studi vincenziani produsse un'ottima biografia, J. HERRERA-V.
PARDO, San Vicente de Paid. Biografta v seleccicin de escritos,
Madrid 1950, the ebbe it merito di aver fatto conoscere it canto a
un vastissirno pubblico.
AII'epoca del centenario della morte uscirono diverse opere
important!:
L. COGNET, Saint Vincent de Paul, Paris 1959;
1. GIORDANI, San Vincenzo de' Paoli, servo dei poveri, Roma
1959 (n. ed. Roma 1981);
A. DODIN, Saint Vincent de Paul et la charite, Paris 1960;
M. RIQUET, Saint Vincent rte Paul ou le realisme de la charite,
Paris 1960.
Fra questi autori l'opera di maggior prestigio c quella di Dodin.
Essa e inserita nella collezione "Maitres spiritucls". Traccia it "ser-
vizio terreno" del santo con molta cura. C'e un fortissimo senso
dell'cvoluzione, del "farsi del santo". Dopo la svolta del 1617, Vin-
cent cornprende the la sua vita ormai deve diventare scrvizio. Segue
poi I'cpoca Belle grandi foridazioni, quando Vincent comincia a giuo-
care un ruolo nazionale. Nella seconda parte del volume, piccolo
ma denso, e esaminata la dottrina spirituale del santo, con spunti
sintetici rna efficaci.
All'epoca del IV centenario delta nascita, Vincent venne fatto
oggetto di pregevoli pubblicazioni.
Le piu importanti Sono:
J.M. ROMAN, San Vicente de Pad! 1, Biografta, Madrid 1981
(tr. it.: S. Vincenzo de' Paoli, Biografia, Milano 1986); A. ORCAJO-
M. PEREZ FLORES, San Vicente de Paid 11: Espiritualidacl v selec-
cion de escritos, Madrid 1981;
e gli atti del primo colloquio internazionale di studi vincenziani:
AA.VV., Vincent de Paul. Actes du colloque international d'etudes
vincentiennes. Paris 25-26 septembre 1981, Roma 1983.
Roman e uno storico delta Chiesa. Conosce bene it quadro del
secolo e insieme padroneggia i metodi per fare una biografia. La
vita di Saint Vincent non e per lui una tesi da dirnostrare, ma un
germe the crescc progressivamentc. In taluni casi corregge Coste
e to critica. E favorevole alla tesi della schiavitr, Pero parla anchc
della conversions. Divide 1'opera in cinque parti:
• l'infanzia senza storia (1581-1600)
• gli anni delta ricerca (1600-1617)
• la maturity creatrice (1618-1633)
• gli anni delle realizzazioni (1634-53)
• ]a lucida vecchiaia (1653-1660).
Nel 1981 si tonne a Paris on importante convegno internazio-
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nale, i cui atti sono pubblicati. Essi sono una miniera ricchissima
di notizie e ci aprono prospettive molto feconde.
Sempre in occasione del centenario vincenziano furono pubbli-
cati i seguenti lavori:
L. MEZZADRI-L. NUOVO, S. Vincenzo de' Paoli. Patine scelte,
Roma 1981 (t r. fr. Vincent de Paul par lui-rnerne. Pages choisies, Roma
1981);
J-F.SIX-11. NILS LOSE, Vinzenz von Paul, Freiburg im Breisgau
1980 (tr. it. Vincenzo de' Paoli, Rona 1981). L'opera e t radotta in vane
1 ingue.
L'ultima biografia in ordine di tempo e uscita in Irancese net
1985 a in italiano I'anno dopo: L. MEZZADRI, Vincent de Paid
1581-1660, Paris 1985 (ed. it.: San Vincenzo de Paul. Una caritd senza
frontiere, Milano 1986).
B) GLI STUUI
E evidente the gia le biografie si basano sugli studi e sono else
stesse degli studi. Ma not qui ci riferiamo ai lavori piu importanti.
Per chiarezza dovremmo dividerli in:
• studi di carattere dottrinale
• studi di carattere sociale
• studi di carattere spirituals.
Preferianw seguire un andamento cronologico, in quanto in con-
siderazione del personaggio i vari aspetti si mescolano.
Apriamo la nostra rassegna con Henri Brcmond (1865-1933):
H. BREMOND , Berulle at Vincent de Paul, in Histoire litteraire
du sentiment religiens en France depuis la fin des guerres de religion
jusqu'd nos fours, 3/1, La conquete ►► rystique. L'Ecole f rancaise, Paris
1925 (n. ed., Paris 1967, 199-228). L'autore colloca Vincent net solco
di Berulle e lo studia a due livelli: psicologico e spirituale. Conclude
smantellando I'inurtagine del distributore di assistenza. Al centro
dell'csperienza del canto a pasta in rilievo la dimensione mistica: "II
piu grande degli uomini d'azione, a it misticismo the cc l'ha dato".
Alcuni anni dopo venne pubblicato un saggio motto importante
di Pierre Defrennes: P. DEFRENNES, La vocation de Saint Vincent
de Paul. Etude de psvclrologie surnaturelle, in Revue d'Ascetique et
Mystique 13 (1932) 60-86, 160-183, 294-321, 389-411. L'autorc inizia
studiando la dottrina dello Spirito di Dio. E to Spirito the genera
it scrvizio. La vocazione di Vincent c fondata sull'essere abitato da
questo Spirito in un prolungamento dell'Inc arnazione . L'autore
estende Ia dottrina delto spirito di Dio "fino a una specie di psicolo-
gia del corpo mistico e delta vitalita cristiana" ( 26). Il Santo
(26) P. Del rennes, La vocation, 78.
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venue posto fra due appelli: da una parte Cristo, dall'aItra i poveri.
Vincent seppe obbedire ai due appelli grazie alla pratica delta
volonta di Dio. Non fu pero un uomo solamente "pratico". Anche se
scoraggiava dall'inerpicarsi su vie "troppo sottili ", quali quelle can-
feldiane della volonta sovraeminente , non aveva riserve sulla preg-
hiera contemplativa.
Con gli anni della guerra inizio la feconda attivita di Andre
Dodin:
A. DODIN, Lectures de M. Vincent: 1'Introduction ci la vie devote,
in Annales de la Congregation de la Mission 106-107 (1941-42) 239-248;
110-111 (1943-46) 447-464; 112-1 13 (1947-48) 479-497;
A. DODIN, Spiritualite de Saint Vincent de Paul, in Mission et
charite 1 (1961) 54-75;
A. DOWN, Saint Vincent dc' Paul, mystique de /'action religieuse,
in Mission et charite 8 (1968) 26-47;
A. DOD] N, ThCologie de la charite selon Saint Vincent de Patel,
in Humartisnte et /oi chretiernte , Paris 1976, 633-647;
A. DODIN, Lecciones sobre vicencianismo , Salamanca 1978;
A. DODI N. L'esprit vincentien. Le secret de Saint Vincent de Paul,
Paris 1981;
A. DODIN, En priere avec Monsieur Vincent, Paris 1982;
A. DODIN, Frun4'ois de Sales Vincent de Paul les crux arms, Paris
1982;
II primo lavoro c poco now, ma c molto importance. Mcntrc Bre-
mond aveva tentatodi fare di Vincent un berulliano, Dodin ne fa tin
salesiano. Non e privo di significato the le due opere maggiori di
Saint Francois de Sales vengano pubblicate in coincidenza con le
grandi svolte di Vincent: L'Introductiurl (1609) coincide con la "con-
versione"; it Traite (1616) precede Folleville e Chatillon. Al di la delle
dipendenze tcstuali, Dodin dimostra conic Vincent abbia respirato
nell'anhicnte salesiano la reintegrazionc delle religiose e dello spi-
rito religioso ncl rondo. Nel momento delle fondazioni (1617-33) Vin-
cent si e ispirato al vescovo di Ginevra nell'assorhire la dottrina
dell'amore chc ha corretto le sue paure e la sua tristezza. Dottrina
dell'amore c prcghiera sono impregnate di spirito salesiano, anche
se segnate dallc caratteristiche di on uomo fatto nuovo dalla sco-
perta del poveri.
Nell'articolo del 1961 (27) I'autore stadia la visione di fede del
santo. Le hasi dogmatiche Sono cristocentriche. "Tutte le verita della
fede sono polarizzate da un Cristo missionario, dolcc e unite". 11 mis-
tero di Cristo costituisce una regola "modellante e illurninante".
Dodin sottolinea conic it principio dell'imitazione e iscritto net cuore
stesso dell'Incarnazione , nella came viva di Cristo. La fisio-
(27) A. Rodin, Spiritualite de Saint Vincent de Paul, in Mission et cha
rite 1 (1961) 54-75.
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nomia the si disegna e pero quella del Cristo contadino, dolce, sem-
plice, arnahile. La sua prima e ultima parola sono parole di umilta,
ma una umilta piena di tenerezza per ricercare i cuori perduti.
Caratteristiche del Figlio di Dio e I'amore peril Padre the si coniuga
nell'amore per gli uomini . Per questo Vincent riconosce Cristo in
"tutti gli stati" divenendo cosi origine del dinamismo apostolico.
Qucsto dinaunismo e studiato nel saggio del 1968 (28). Dodin
individua clue principi orientatori dell'esistcnza religiosa:
• fa fedclta all'azione presents e capacity di rispondere alle
richieste universals;
• non separare I'azione caritativa dall ' insieme della vita spi-
rituale.
Da questi principi scaturiscono quattro precetti:
* appoggiarsi su Dio c non su di se
* stahilire it rcgno di Dio prima su di se e poi negli altri
* unire i due amori (di Dio c del prossimo)
* unire amore effcttivo c alfettivo.
L'autore conclude definendo Vincent "mistico dcll'azione", ma
senza cadere nella prassi incitava a vedere gli uomini quali sono
nella realty , cioe in Dio.
Oltre a Dodin it mondo francese ha prodotto ottimi strumenti
di animations. Ricordiamo le Fiches vincentiennes c fra esse
l'ottimo AA.VV., Au temps de Saint Vincent de Paul... et aujourd'luti
1581-1981, Bordeaux 1981, biografia molto penetrante.
Pitt fecondo e stato it mondo spagnolo . Nel 1960 veniva pub-
blicato un primp saggio abbastanza hen fatto anche se non rnolto
originals : J. HE RRERA , 1'eologta do !a accicin v ,nstica de la cari-
dad, Madrid 1960. La svolta avvcniva nel 1972 , in quanto iniziavano
le settimane di Salamanca (29).
Fra le opere piu importanti ricordiarno due lavori di Jose Maria
Ibanez Burgos:
I.-M. IBANEZ , Vicente tie Patil y los pobres tie sit tierrrpo, Sala-
manca 1977;
(28) A. Dodin, Saint Vincent de Paul, mnvstique de l'actiun religieuse, in
Mission et charite 8 (1968) 26-47.
(29) Vicente de Paul, pervircru•ia tie un fundador, Salamanca 1972;
Vicente de Paul, evangelizadur de !us pobres, Salamanca 1973: Vicente de
Paid, inspiradar tie la villa co , nunitaria, Salamanca 1975; Vicente de Pad!
v la accirin caritativo-social, Salamanca 1976; Vicente de Pad! v la evangeli-
;acidn rural, Salamanca 1977; Vicente de Pahl v los enjerrnos, Salamanca
1978; Vicente de Paul v la catequesis, Salamanca 1979.
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I.-M. IBANEZ, Realismo v encarnaccion, Salamanca 1982.
L'autore utilizza e conosce una grande quantity di documenti
e di fonti per questo puo contribuire ad illustrare l'atteggiamento
di Vincent verso i poveri. Gli appelli della miseria sono appelli di
Dio. Una visione di fecle ha aperto gli occhi del santo e lo ha indotto
a continuare la missione di Cristo rivestendosi del suo spirito. L'asse
del suo pensiero e pertanto Cristo-Chiesa-Poveri, ove i poveri sono
cold nella duplice poverty materiale e spirituale. Prima di tutto dun-
que Cristo: "II Cristo vicenziano e it Figlio di Dio incarnato nella
storia, disceso dal cielo in terra per fare la volonta del Padre e per
salvare gli uomini. L'amore (lei Padre e la miseria degli uomini to
hanno indotto all'annientamento (lei I'lncarnazione, al supplizio
infame delta croce. Per Vincent non e possibile continuare la mis-
sione di Cristo se it cristianesimo non s'inserisce in questo movi-
mento d'Incarnazione" (30). Nella logica dell'Incarnazione e cen-
u'ale it ruolo delta kenosis [x(voara] del Figlio di Dio, al quale pos-
siamo assimitiarci con l'umilta "che converte Ic persone apostoli-
che in strumenti di Dio, nello stesso tempo che crea in loro uno
sforzo di disponibilita". Non si tratta pcro solo di una prospettiva
efficicntistica: "teologicamente parlando I'umilta per Saint Vincent
dice relazione alla trascendenza e alla perfezione di Dio, al movi-
mento dcll'Incarnazione e della Redenzione di Cristo, alla bassezza
delta crcatura c dell'uomo peccatore" (31).
Naturalmente perche l'azione dell'uomo venga come assunta
da Dio e indispensabile l'unione della volonta dell'uomo a queila
di Dio. Quando I'uomo Si unisce in un medesimo volere e non volcre
con Dio, I'azione umana "non e sviluppo anarchico e conquistatore
dell'istinto di conservazione e di potere, ma dispiegamento della
vitality che arricchisce gli altri nello stesso tempo che realizza 1'esis-
tenza detl'uomo" (32). Di qui scaturisce la valorizzazione del tema
del lavoro che non c mai fine a se stesso: ''il lavoro e it sentimento
del lavoro sono orientati e sostenuti della contemplazione delta vita
divina e dell'esistcnza terrestre di Gesu Cristo. Per Saint Vincent
it Padre e it Figlio hanno it volto (lei lavoratore: sono dedicati a un
lavoro eterno che e. "dominazione dell'uomo sulla natura" c Hello
stesso tempo "sottornissione al creatore" (33).
II secondo polo fu Ia Chiesa. Fria ha due poli: la "missionc"
e la "carity". Nel suo tempo I'azione verso i poveri era venata di
pessimismo e di severity. I poveri furono le vittime di un processo
di purificazione delta society assotutista c delta Icologia astratta,
(30) 1.-M. IBANEZ, Vicente de Patil y los pobres, 326.
(31) Ibid., 251.
(32) Ibid., 225.
(33) Ibid., 262 s.
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disincarnata, the dominava nella Chiesa. L'errore del secolo
dell'esistenza e stato quello di aver voluto le strutture senza riem-
pirle di contenuti, come invece fece Vincent the "dall'espcrienza
di una carita male organizzata" ne trasse motivo per iniziare un
"movimento caritativo di misericordia, di tenerezza, di amore fem-
minile" (34).
L'ultirna parte mette a fuoco it significato dell'evangelizzazione
dei poveri the furono per it canto un segno, una presenza e una
chiamata. L'incontro con i poveri fu per it santo it mornento delta
scoperta del vangelo di Gesir Cristo. Vincent lavoro per una con-
versions radicals dell'attitudine delta Chiesa tentata di essere Cen-
tro di potere. "Furono i poveri the segnarono it ritmo delta sua esis-
tenza; to vuotarono di se e to aiutarono a riempirsi di Dio" (35).
Isle) 1982 I'autore pubblico un'altra opera molto densa, in cui
ha individuato l'origine delta prodigiosa attivita del santo nella sua
conformity alla volonta di Dio e net suo misticismo, the non e solo
estasi, visioni, rapimenti, ma vuoto completo per esscre riempito
dalla volonta del Padre the e volonta di servizio all'uomo (36).
In occasione del IV centenario delta nascita di Vincent de Paul
la BAC pubblico, assieme alla hiografia del Roman, uno studio calla
spirituality vincenziana motto ampio e documentato: A. ORCAJO-
M. PEREZ FLORES, San Vicente de Paid II: Espiritualidad v selec-
cion de escritos, Madrid 1981. Antonino Orcajo inquadra la spiri-
tuality del santo net panorama del suo tempo. Presenta poi it pro-
gressivo farsi della spirituality. Fede e esperienza sono le sue
facolta. Cristo e i poveri Ic sue guide. Evangelo e vita le sue fonti.
ive risulta chc it Centro dell'esperienza vincenziana c I la missione




La missione delta gloria comprende l'adorazione del Padre,
I'esercizio delta volonta divina in docile obbedienza alla Provvi-
dcnza. La missionc crcatrice immerge it canto nella realty intra-
mondana; "Vincent c ipersensihile all'azione di Dio c al lavoro degli
uomini, ama it mondo creato da Dio e i suoi abitanti, ama soprat-
tutto it volto di chi uda e lavora la ten a, di chi coopcra con it proprio
(34) Ibid., 134 s.
(35) Ibid., 280.
(36) 1.-M. IBANEZ, Realisnto y encarnacion, Salamanca 1982, 216. L'autore dis-
tingue it volontarismo vincenziano, the chiama antropo-Cristo-teocentrico da quello
antropo-teocentrico di Francois de Sales, da quello mistico-teocentrico di Canfield a
quello teocristocentrico di Berulle.
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patire e malattie a sostenere la carita in terra" (37). L'autore svolge
con molta intelligenza i temi di lavoro e preghiera. Non intende con
questo collcgare it santo a] mondo benedettino, ma piuttosto mos-
trare it carattere contemplativo del lavoro attivo della contempla-
zione. La missione salvifica di Cristo si fonda sulla sua kenosis the
crea un vuoto riempito dallo zelo per le anime. Sulla scia di Cristo
e del suo discorso nclla sinagoga di Nazaret, la missione vincen-
ziana e una missione unitaria di cvangclizzazione e carita.
l.'Italia fino a meta degli anni '70 non aveva dato segno d'inte-
resse per gli studi vincenziani. 11 p. Carlo Riccardi ha pubblicato
anonima un'opera molto utile: Perfezione evangelica. Tutto it pen-
siero di san Vincenzo de' Paoli esposto con le sue parole, 3 ed. Rona
1983. C'e stata poi la tesi di laurea di G.L. COLUCCIA, Spirituality
vincenziana, spirituality dell'azione, Roma 1978.
Chi scrive ha fatto alcuni tentativi per puntualizzare le linee
della spirituality vincenziana:
L. MEZZADRI, Fra giarrsenisti e antigiansenisti. Vincent de Paul
e la Congregazione delta Missione (1624-17.37), Firenze 1977;
L. MEZZADRI, San Vincenzo de' Paoli. It primato delta carita,
in AA.VV., Le grandi scuole delta spiritnalita cristiana, Roma 1984,
553-76 (38);
Aggiungiano anche:
P. PROVERA, Purificazione ed esperienza di Dio in S. Vincenzo
de' Paoli, Roma 1983;
G. TOSCANI, La mistica dei poveri, Pinerolo 1986.
Dei due lavori it secondo e di gran lunga uno dei piu impor-
tanti. E difficile ma geniale (39). Rivendica per Vincenzo it carat-
tere mistico. Fra le tante strade possibili per andare a Dio, ha scelto
quella pin difficile, la via dell'amore the passa attraverso I'amore
del fratello. Il cuore della spirituality vincenziana e la contempla-
zione del mistero d'Amore del Figlio di Dio, incarnato e presente
in ogni uomo. Fu un mistico the non fu rapito da un'inunagine fan-
tastica di Cristo. Lui "li vide", e opero una rivoluzione in quanto
segui l'impulso dell'Incarnazione di "farsi prossimo all'ultimo degli
uornini conic Dio in Cristo". Davanti ai poveri consumo la sua notte
dei sensi e dello spirito. Ebbe le sue estasi. Ma conic Cristo in croce.
Senza evadere dalla soflerenza, anzi rimanendo ancorato alla sof-
ferenza. I poveri divennero pertanto "signori e padroni".
114.
(37) A. Orcajo-M. Perez Flores, San Vicente de Paril. II: Espiritualidad,
(38) Vorrei segnalare anche: G. Brovetto-L. Mezzachri-F. Ferrario-P.
Ricca, La spiritnalita nell'eta moderna (Storia della spirituality, 5), Roma
1987 ove si tratta arnpiarnente di St. Vincent.
(39) Rirnando ally mia presentazione all'inizio del volume stesso.
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La teologia di Saint Vincent non a organizzata secondo la logica
dei concetti ma dell'Amore. Il percorso della spiritualita vincen-
ziana prende le mosse dalla contemplazione della Trinity e segue
la via dell'economia diving. L'Incarnazione manifesta Ia condizione
di estrema poverty e umilta del Figlio di Dio. L'aderire a Cristo
diventa l'occasione per una trasfusione del suo stesso essere. Amare
Cristo vuol dire arnare come Cristo.
11 servizio (lei poveri diventa una conseguenza per Toscani. Vin-
cent non fu un operatore o un organizzatore. Fu un mistico the
giunto all'estasi "e divenuto prigioniero del mistero the gli a star()
dischiuso".
Ricordiamo poi sempre per I'Italia I'attivita del gruppo di Ani-
mazione vincenziana italiano the ha prodotto un certo Homer() di
ottimi lavori (40).
Nei 1981 in occasione del IV centenario della nascita del santo
e stato tenuto a Parigi un importante colloquio internazionale, di
cui Sono disponibili gli atti:
AA.VV., Vincent de Paid. Actes du colloque international d'etu-
des vincentiennes. Paris 25-26 septembre 1981, Roma 1983.
I contrihuti Sono tutti di prima piano. Marc Venard ha spie-
gato le ragioni dell'insuccesso dell'opera (lei serninari prima di Saint
Vincent faccndo vedere come essi, in gran parte guidati dai gesuiti,
erano it serhatoio delle vocazioni degli stessi padri. Mancava la cos-
cienza del saccrdozio diocesano. Massimo Marcocchi ha descritto
molto ampiamente i vari tentativi per una prescnza della donna con-
sacrata nell'apostolato: essi fallirono con Angela Merici, ma ebbero
successo con Louise de Mai-iliac. Jean Jacquart ha descritto
(40) Prieto convegno di animazione vincenziana (Napoli 1976), in Annali
della Afissiortc 84 (1977) 161-226;
Fvaugelizarc pateperibus: Secondo convegno di animazione vincenziana
(Roma 1977), in Annali delta A9issioac 85 (1978) 1-88;
S. Vinccuo uomo di Din: '1'crzo convegno di animazione vincenziana
(Pallanza 1979), in Annali delta Missione 85 (1978) 167-265;
S. Vincenzo e la C'Iriesa : Quarto conve no di animazione vincenziana
(La Verna 1979), in Anna/i delta Alissione 86 (1979) 1-90;
S. Vincen:o e la vita connote : Quinto convegno di animazione vincen-
ziana (Siena 1980). in Annali delta Missioue 87 (1980) 227-428;
S. Vineerun de' l'aoli Ira scoria e pro/e:.ia: Sesto convegno di animazione
vincenziana (Roma 1981), in Auuali Bella A1issiune 89 (1982) 1-229;
Ritiro spiritia'de vincenziano (Cagliari 1982). in Arnrali dclla Missione
91 (1984) 1-144;
Lc Fight, Bella Caritd nella Chiesa al .cervizio dei poveri: Settimo conve-
gno di animazione vincenziana (Pallanza 1983), in Annali della AQissiune 91
(1984) 153-324;
"Avevo lame": Ottavo convegno di animazione vincenziana ( Paestum
1984), in Anna /i delta Missione 92 (1985) 1-117;
"Ero in carcere "- Nono convegno di animazione vincenziana ( Quercia-
nella 1985), in Arnrali clella Alissione 93 (1986) 1-116.
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I'attenta politica finanziaria e amministrativa di Vincent, presen-
tandoci un ritratto inedito, ma concreto. Manfred Tietz ha spiegato
la poverty voluta degli scritti di Vincent come uno sforzo per evi-
tare ogni compiacenza. Volker Kapp ha sottolineato come it "pic-
colo metodo" s'iscriva nei tentativi di riforma della prcdicazione
con s. Carlo, s. Filippo Neri, Cesar dc Bus e tutto tin insistere sulla
semplificazione dell'oratorio perche prevalga la presentazione della
Parola sugli orpelli letterari. Jean Seguy mostra the anche Vincent
conosccsse la predizione di Saint Vincent Ferrier su una compa-
gnia di uomini evangclici chiarnata a convertire c trasformare it
mondo. Per it grande predicatore, pero, l'apparizione di questi
uomini apostolici significava sfiducia nella capacity di autoriforma
delta Chiesa. Era esattamente I'opposto ora per Vincent the nei mis-
sionari vedeva gli "uomini degli ultimi tempi" the agli ordini della
gerarchia erano chiamati a predicare it Vangelo ai poveri (41).
Nel 1984 it S.I.E.V ., Secretariat international d'etudes vincen-
tiennes (42) ha organizzato it primo mese vincenziano:
SIEV, Mensis vincentianus , in Vincentiana 28 (1984 ) 257-840.
1)ue anni dopo ha organizzato it secondo colloque di studi vin-
cenziani sul terra : " Le Christ de Monsieur Vincent":
SIEV , Colloquium vincentianum: Le Christ de Monsieur Vin-
cent, ( Paris 1986) in Vincentiana 30 (1986) 234-408.
II sulpiziano Michel Dupuy ha studiato it Cristo di Berulle;
madame Ilclene Bordes ha visto it Cristo di Francois de Sales. Del
gesuita Georges Bottereau e stato pubblicato l'ultimo studio pos-
tumo suI Cristo dei gesuiti francesi. Benito Martinez ha inesso in
luce it Cristo di Louise de Marillac , Luigi Mezzadri it Cristo sacer-
dote e missionario e infine Toscani it Cristo di St. Vincent.
APPENDICE
Come costituire una biblioteca vincenziana
Fra le tante strade possibili, ccrchiamo quella piU semplice e
praticahilc. Una biblioteca e un corpo vivo , qualcosa the dove cres-
cere col tempo, qualcosa the dovrebbc esscrc incrementata con
(41) Un altro contributo per it ccntenario e contenuto negli atti della
Soc. de Borda: AA.VV., colloyue stir Saint Vincent de Paul pour It, quadri-
centenaire de sa naissance, (Bulletin de la societe de Borda), Dax 1982; vor-
rei segnalare inoltre I'ottimo lavoro.
(42) Voluto dal Padre Generale dopo l'assemblea gencralc del 1980;
prima c'era un organismo internazionale, it G.I.E.V. (Groupe international
d'ctudes vincentiennes) di fatto senza carattere nificiale.
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cura, tenendo conto non solo dei bisogni irnmediati, ma di quelli
futuri. E un investimento in materia grigia i cui frutti si avranno
nel tempo.
Una biblioteca vincenziana non e detto debba gia essere com-
pleta: puo crescere col tempo, basta the ci sia la volonta di attuare
un disegno the all'atto pratico e piuttosto semplice.
Una biblioteca the si rispetti dovrehhe comprendere:
I FONTI
2 STUDI
LE FONTI DI UNA BIBLIOTECA VINCENZIANA
Le fonti della biblioteca vincenziana sono di due tipi:
a) Fonti generali
Le fonti generali comprendono essenzialmente gli scritti di con-
temporanei a S. Vincenzo.
Innanzi tutto gli scritti.
In una biblioteca vincenziana non dovrebbe mancare l'edizione
Coste francese (citare pera SV IX..., e riservare la dizione Costs I...
alla sua biografia). E ancora disponibile (rivolgersi alla provincia
di Paris). Poi dovremmo avere una traduzione o pii traduzioni nelle
lingue moderne piir vicine alla nostra cultura:
edit. spagnola (completa);
ediz. italiana (quasi completa: manca it vol. XIII, ma e in
stampa);
edit. inglese (e uscito it primo volume delle letters, oltre ai
volumi Belle conferenze ai missionari e figlic della carita).
Una questions si pone: e. proprio impossibile avere altre tra-
duzioni? Molte provincie mandano i propri giovani all'estero a stu-
diare (Roma, Paris, Espana, Louvain...). E proprio impossibile chic-
dere ad essi di preparare ncl corso di un numero non troppo lungo
di anni una huona traduzione? Con i mezzi the ci sono oggi in corn-
mcrcio, non e necessario stamparc; con un boon computer o una
macchina da scriverc c una fotocopiatrice o ciclostile, si possono
eseguire edizioni in piccolo tirature. Difficolta economiche o di altro
genere si superano, quando si crede a una cosa.
Non dovrebbero mancare gli scritti di sainte Louis de Maril-
lac (resents edizione francese; traduzioni spagnola e italiana).
Altrc fonti sono:
Annales de la Congregation de la Mission et des Fillies de la Cha-
rite . E una fonts importante: ci sono inseritc alcunc stone come
quella di Lacour (1897-1902) e Allou (1924-1925) oltre a studi di note-
vole importanza suite missioni, sulle case ... .
Recueil des principales circulaires des superieurs generaux (3
vol., Paris 1877-80).
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Notices sur les Petres ...
Memoires de la Congregation de la Mission... .
b) Fonti particolari
Mi riferisco alle fonti particolari della propria provincia e della
storia della singola casa. Possono essere fonti manoscritte e fonti
stampate . Tutte meritano di essere conservate.
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cent (Paris 1986) in Vincentiana 30 (1986) 234-408.
Spirituality
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36. La mission I
37. La mission 11
38. La formation.
Semanas di Salamanca
Vicente de Paid, pervivencia de on fundador, Salamanca 1972;
Vicente de Paul, evangelizador de los pobres, Salamanca 1973;
Vicente de Pail, inspirador de la vida comunitaria, Salamanca
1975;
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Vicente de Paul y la action caritativo-social, Salamanca 1976;
Vicente de Paull y la evangelization rural, Salamanca 1977;
Vicente de Patil y los enfermos, Salamanca 1978;
Vicente de Paul y la catequesis, Salamanca 1979.
Convegni di animazione vincenziana , organizzati dal Gruppo
di animazione vincenziana;
Primo convegno di animazione vincenziana (Napoli 1976), in
Annali Bella Missione 84 (1977) 161-226;
Evangelizare pauperibus: Secondo convegno di animazione vin-
cenziana (Roma 1977), in Annali della Missione 85 (1978) 1-88;
S. Vincenzo uomo di Dio: Terzo convegno di animazione vin-
cenziana (Pallanza 1979), in Annali della Missione 85 (1978) 167-265;
S. Vincenzo e la Chiesa: Quarto convegno di animazione vin-
cenziana (La Verna 1979), in Annali delta Missione 86 (1979) 1-90;
S. Vincenzo e la vita comune: Quinto convegno di animazione
vincenziana (Siena 1980), in Annali delta Missione 87 (1980) 227-428;
S. Vincenzo de' Paoli tra storia e profezia : Sesto convegno di
animazione vincenziana (Roma 1981), in Annuli della Missione 89
(1982) 1-229;
Ritiro spirituale vincenziano (Cagliari 1982 ), in Annali delta Mis-
sione 91 ( 1984) 1-144;
Le Figlie delta Caritd nella Chiesa al servizio dei poveri: Setti-
mo convegno di animazione vincenziana (Pallanza 1983), in Annali
della Missione 91 (1984 ) 153-324;
"Avevo fame ". Ottavo convegno di animazione vincenziana (Pae-
stum 1984), in Annali della Missione 92 (1985 ) 1-117;
"Ero in carcere" Nono convegno di animazione vincenziana
(Quercianella 1985), in Annali della Missione 93 ( 1986) 1-116;






DOCUMENTARY EVIDENCE FOR THE LIFE
AND WORKS OF SAINT VINCENT DE PAUL
by
John E. RYBOLT, C.M.
I. INTRODUCTION
About 3 AM on the night of 13 July 1789, a mob of Parisians,
angered by rumors of food held by the ancient priory of Saint
Lazare-lez-Paris, forced its way into the grounds. After more than
fourteen hours of unbelievable looting , the institution had been
nearly destroyed. As Father Cayla reported it to the Community,
"not a door was left, not a table, not a bed. "Its marvelous library,
portraits of early confreres, even the dispensary had all been ruin-
ed, and - more to the point of this discussion - its records from
the time of Saint Vincent, were destroyed or dispersed, as well as
the few from the ancient priory which escaped the English conquest
(1415-1436.) "We lost the largest portion of our papers and our
deeds. "(Recueil2 , 221-223, Letter 24 July 1789; and the "Memoir,"
ibid. 562-577.)
Imagine the records which were lost: letters to Saint Vincent
from the great names in Church and state, papal and royal
documents, intimate notes from Louise de Marillac. One of the
notorius letters to M. de Comet was stolen (either in 1789 or 1791),
then sold, and later returned to the Daughters of Charity at
Fontenay, who later brought it to the Rue de Bac. The mob
destroyed records of the earliest confreres, accounts of their
deliberations in council, the financial records of more than a cen-
tury of service, land titles, records of rents and income from the
remains of feudal rights, as well as documentary proofs of so much
that we, in our own time, would wish to verity. The most serious
of these was the work of the faithful Brother Bertrand Ducournau.
As the secretary of Saint Vincent, he had arranged for the
transcripts of the Conferences of the Founder. Fortunately for us,
copies of Ducournau's manuscript exist, dating from the 17th and
18th centuries, and, besides, Ahelly, Vincent's first biographer, used
the originals in his work. "Register f" (so named by Coste), a col-
lection of copies of letters of Saint Vincent, recalls on its tiplepage
that they were taken from Paris in 1792.
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In addition to the destruction of library and archives , even the
Holy Founder ' s room and its contents were dispersed , thrown out
the front windows to the crowds in the street below, or stuffed in-
to bags or pockets as souvenirs of a revolutionary night . The pre-
sent house of Turin shows visitors a painting, reportedly retriev-
ed from a looter of that night and later restored to the Congrega-
tion. Despite the ruin , despite the many who drowned in the wine
vats in the basements, was the reverence with which the looters
removed the shrine reliquary which contained Saint Vincent's body
from the domestic chapel to the church of Saint Lawrence across
the street from the Maison -Mere. ( Dominique Julia, L'expansion de
la Congregation , in Actes, Colloque International d'Etudes Vincen-
tiennes, 1981, p. 416.)
Regrettably, this was not the first time that Saint-Lazare-lez-
Paris had suffered from mob violence. The Seminary of Saint
Charles also located on the property, was sacked during the wars
of the Fronde on 1 July 1652. There must have been some loss of
documents (Coste, Monsieur Vincent, II, 71, n. 2.) On 30 August 1792,
the time of the confiscation of Saint Lazare, the documents which
the confreres had managed to collect were then seized and moved
to the national archives.
Further disgraces have been suffered. Under Napoleon's gran-
diose scheme to locate the center of the western world in Paris,
most of the the Vatican archives were removed from Rome to Paris.
As is always the case, much was lost along the way, or simply
dispersed before the materials were later returned to the Holy See.
The present archives of the Maison-Mere, in fact, has a few volumes
from that collection pertaining to the beatification of Saint Vin-
cent, returned to the Congregation by some friendly and interested
party. In 1903, as a result of anti-clerical legislation, the Community
planned to move the General Curia to London. Recordes were
removed at that time, and were stored in a warehouse. They were
restored to Paris before 1914. Some financial records remained un-
til the Curia moved to Rome.
During the Second World War, under the Nazi occupation, the
archives were sealed. Naturally, determined confreres had private
ways to enter. Lastly, and this time officially, a good part of the
archives were taken at various times to the new General Curia in
Rome. The exact division of the material between the Paris and
Rome archives is not pertinent to this discussion here.
The hopes I have for this presentation involve, in the first place,
some conscientization of the participants about the great documen-
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tary riches illuminating the life of Saint Vincent de Paul, the Con-
gregation of the Mission, and other areas of our founder's interest.
Following the repeated call for a return to the sources, we find that
these documents illumine our past as well as our present in a way
that a mere reading about them cannot do. I hope that we can catch
a glimpse of who we are, and who we can be, by being consistent
with the continuing charism of Vincent.
At the present day, we are just about at the chronological end
of the second main period of the life of the Community. There were
164 years from 1625 to 1789. Counting back 164 years 1987 brings
us to 1823, just four years away from the nomination of Father de
Wailly as the first Superior General of the Congregation after the
Revolution. This is not simply an historical conceit on my part, fin-
ding correspondences where none exist. Rather, I believe that
renewed interest in our Community, its heritage, its charism, its
personalities, and in particular its mission, heralds a third period
in our common life as the Congregation of the Mission. We pray
that Saint Vincent will be with us as we embark on this new journey
together.
II. VOLUME XIII , "DOCUMENTS"
A. Introduction
It comes as a shock to read in the first publication of the
documents (1844), the following words of Jean-Baptiste Etienne,
superior general: "After consulting with my assistants, I have
adopted the following resolutions: 4. The local superior will carefully
keep this collection under lock and key; he will not let any extern
see it; and if he lets a confrere see it, he will take all necessary pre-
cautions that it not be mislaid. " ("Apres en avoir confere avec mes
Assistans, j'ai adopte les resolutions suivantes: 4. Le Superieur local
aura soin de garder sous clef le recueil; it ne le communiquera a
aucun externe; et s'il le communique a un confrere, it prendra toutes
les precautions necessaires pour eviter qu'il s'egare." "Collection
des Conferences de Saint Vincent, de plusieurs de ses lettres, et de
quelques conferences," Paris, 1844. Etienne wanted the conferences
read once each month in every CM house but gave no indication
about translating them!) As in so many other things, his successor,
Antoine Fiat, followed Etienne's lead in the more extensive edition
of 1888: "It is expressly forbidden to communicate this book to any
extern, as well as the four volumes of letters and the conferences
of Saint Vincent de Paul. "This prohibition included such documents
as there were. ("Il est expressement defendu de communiquer ce
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livre a aucun externe, aussi bien que les Lettres en quatre volumes
et les Conferences de Saint Vincent de Paul . - A. Fiat, Sup. Gen.,
Paris, 20 Fevrier 1888." Page tipped in to Vol. XI of the 1888 (Pemar-
tin) edition.)
It is difficult to imagine at this point what the motive or motives
were for such restrictions: a traditional Community modesty, or
perhaps some embarrassment at discovering the documentary truth
about ourselves. At all events, in 1919, when Pierre Coste, began
his publication of the Correspondence, Conferences and Documents,
the climate for openness had changed considerably. A good archivist
and researcher, Coste gathered up as many of the dispersed
fragments as he could for his final volume.
He was constrained to make only a selection, since there were
too many documents to use. For example, he omitted many con-
tracts of foundation, and the notarial acts done by Saint Vincent
in his civil capacity in society. This is clear from the sources he
cites in his subsequent three volume life of Saint Vincent, which
go well beyond the documents published by him in Vol. XIII. These
lacks have been remedied somewhat by the recent Spanish edition
(1982.) The "old" edition (1888) had added pieces justificatifs at the
end of two volumes, but did not systematically publish available
documents.
What I would like to do is to present Volume XIII by describ-
ing its organization and contents. This will be expanded by a more
systematic analysis of some of the documents which, in my per-
sonal opinion, deserve greater recognition.
B. Organization
Coste has organized his presentation of the documents from
the time of Vincent into five parts: 1: Documents about Saint Vin-
cent; II: Congregation of the Mission; I11: Confraternities of Chari-
ty; IV: Daughters of Charity; V: Ladies of Charity. (I have provided
a separate listing of all the materials in Volume XIII.)
PART 1: Documents about Saint Vincent
Classification: These materials can he classified under various
headings, to which I have added the numbers of the documents.
1. Ordination records, dimissorials, testimonials for Saint Vin-
cent, # # 1-8
2. Offices held: abbeys, resignations, parishes, Visitation nuns:
9, 10 (for Queen Marguerite), 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 21 (history),
22, 23, 24, 30, 40, 55
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3. Sermons, Conferences for Ordinands, Notes on his readings
14, 15, 16, 25, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 (Treatise), 49, 50, 51 (on
Jean-Jacques Olier), 52, 54, 56
4. Financial matters: 12, 26, 27 (involving his family), 31
5. Ecclesiastical testimonials 28, 29, 32, 33, 34
6. Tuesday Conferences: 35
7. Dedications of books: 36, 37, 53
8. Notes on Saint Vincent by others: 38, 39
9. His last days, including minutes of meetings: 57, 58.
Analysis: A brief analysis of the documents will yield the follow-
ing information, taken as a whole.
1. Titles of Saint Vincent.
Counselor and Almoner to Queen Marguerite, 9
Bachelor in Theology, 9, 11, 13, 23, 30
Licentiate in Canon Law, 26
Priest of the diocese of Dax, 19
Abbe of Saint Leonard, 12
Teacher of our children (De Gondi), 13
Royal chaplain of the galleys, 23, 26, 29
Principal of the College of Bons Enfants, 27, 31
Superior of the Visitation, 30, 40
Superior of the Congregation of the Mission, 32, 34
2. Eariv Residences in Paris. The records show a certain lack
of clarity, especially in the first document (#9.) He moved from
being the almoner of Queen Marguerite de Valois to the family of
the De Gondi.
rue de Seine, "in the house having the sign with the image of
Saint Nicholas" (9)
rue de la Monnaye, parish of Saint-Germain-de l'Auxerrois
(house of M. Jean de La Thane) (9)
faubourg Saint-Germain-des-Pres, rue de Seine, next to the
residence of queen Marguerite (10)
rue de Seine, at Saint-Germain-des-Pros (12)
rue des Petits-Champs, parish of Saint Eustache (17) (residence
of the De Gondis.)
3. Sermon Methods. In 1666, in response to requests for it,
Father Almeras published an account of the traditional methods to
be followed in preaching. This has come to be called the Little
Method, a term not used by Almeras. He asked that it be circulated
among the confreres. Those without vows might read it if thought
proper, but were not to make a copy of the method. Regrettably, we
possess only a few sermons of our founder. It may have been the case,
that Almeras did not have the materials available to us. In any case,
we can see that that even the earliest materials from Saint Vincent
followed, with flexibility and adaptation, a consistent method.
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A manuscript collection, "Recueil de sermons pour les mis-
sions", had been gathered under Saint Vincent's guidance by Father
Portail from the years 1652 and 1653. This manuscript, reportedly
disappeared, was adapted and simplified. Father Jean Bonnet, in
a circular of 3 September 1712, referred to this collection and to
its new version of 55 sermons from Vincent and other early con-
freres which he sent out to each house. This collection was publish-
ed by Jeanmaire, as Sermons de S. Vincent de Paul et de ses
cooperateurs et successeurs immediats, pour les missions des cant-
pagnes, publiss pour la premiere fois. Paris, 1859, 2 vols. (See arti-
cle, "Portail", in [Edouard Rosset] Notices bibliographiques,
pp. 205-206.)
# 14: Sermon on the Catechism, between 1613 and 1616
This little sermon follows the outline: Introduction, Nature,
Motives (with objections), and Means. In the introduction, the
preacher defines the nature of the catechism, lists its contents,
describes its original purpose, and presents an historical
background. As to motives for studying the catechism, he cites the
ignorance of Catholics, comparing them with Huguenots, who teach
catechism precisely to ruin Catholics, and speaks of the infinite
usefulness of saving knowledge. In addition, other newly-
evangelized nations, such as Canada, Brazil and Peru, have come
to the faith through catechism. He cites the objection that, as
Catholics, we go to Church and do what we should; why should we
study further? As to means, he closes with an exhortation to both
parents and children to be faithful to the catechism. He would
follow the method of catechctical instruction in his parish missions.
#25: Sermon outline in preparation for an episcopal visit (un-
dated)
This sermon follows the same outline: Nature and motives (its
importance), means (leading to general confession), objection (to
a general confession.) He closes with an apt story.
#49: An instruction given to the poor (1653)
This document is an account from Vincent's later life of an in-
struction he gave to the poor of the Hospice of Nom-de-Jesus, an
institution he helped found and finance. It includes questions about
the Sign of the Cross; notes problems which his hearers might have
in answering through shame or fear; speaks about the Trinity
(taught through Augustine's analogy of the sun with its body, light,
heat, being three in one), and includes questions to a boy and gives
his answers. Vincent speaks of how difficult it is to speak with poor
savages (evidently in mission lands.) The boy offers the analogy of
a candle, similar to Augustine's analogy: the candle is one but has
wax, wick and flame. Vincent questions a woman on creation. He
closes with reasons to study, and gives a hypothetical objection and
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its answer. He lists fruits to take away. Lastly, he asks his audience
to pray for him, "miserable sinner," whom God has chosen to serve
them. He closes with the prayer Sancta Maria, succurre miseris.
This little document is a treasure.
4. Tuesday Conferences. The undated rules for the members
of the Tuesday Conference, (# 35) offer interesting and valuable in-
sights to his later thinking about the rules and practices for the
Congregation. This document observes the following outline.
a. Preamble: The official designation is: Company of the ec-
clesiastics of Paris.
b. Purpose: to honor the life of Christ, his eternal priesthood,
his holy family, and his love for the poor. The members are to con-
form their lives to his, procure glory of God as priests in their family
and among the poor, even among the country poor.
c. Members: clergy in major orders.
d. Obligations: retreat and general confession; weekly con-
fession to same confessor; daily Mass; yearly retreat; renewal of
baptismal vows on Holy Thursday (a practice probably taken from
Francis de Sales, Introduction, Part V, Chapter 1); to love, visit, and
console each other in their afflictions and illnesses, attend burials
of members, say three masses for souls of the departed.
c. Daily schedule: rise early, half hour of mental prayer, lit-
tle hours of the Breviary, Mass; read New Testament on knees and
say three acts of prayer; particular examen; modest and temperate
meals, and always say Grace; general examen, with points of medi-
tation.
f. Meetings: Tuesday at 3 PM, or send with excuses if a
member cannot come; begin with Veni Creator, report on their lives
(revision de vie), have a conference built around nature, motives
and means, and end with an anthem to the blessed Mother. The
members should be modest and simple in practice, offend no one,
blame vice, and encourage one another in virtue.
g. Officers: they are to review rules, progress, etc., have best
members attend sick in Hotel-Dieu in Paris, exhort prisoners, give
missions in city or country. They should monitor the conduct of
the members when they are in the country. The document closes
with rules for the officers.
5. Secular Vocation of a Lawyer. In addition to rules for clergy,
Vincent, like his model Francis de Sales, was also interested in lay
persons. Document #56 offers his views on the secular vocation
of a lawyer, M. Loger, an attorney at Parlement.
Vincent notes that M. Loger could fulfill his vocation just as
a pious Capuchin could fulfill his. Justice is established by God;
so, to preserve justice is therefore Godlike. God is invisible, but
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uses visible persons to do His will. He has established various ranks
in society. The lawyer's work is thus Godlike, since he helps
preserve justice in his rank in society. Yet, Capuchins have it easier
than he does, since their state is more perfect. Their mutual striv-
ing for perfection, however, makes lawyer and Capuchin equal.
6. Journal of the Last Days of Saint Vincent. An extremely
valuable document is an account of the last days of Saint Vincent
(# 57.) This work includes minutes of meetings held in his time, and
they show us how he exercised his authority, at least in his last
days. It ends with a detailed presentation of his death. Here, I would
like to present two cases discussed in Council to analyze his
methods for decision-making.
First, the bishop of Narbonne wants to establish a seminary,
and will give the Congregation the care of a parish church, to help
with seminary with its functions. It is all right to accept the parish,
but it is a "little beyon our Institute." There are, however, two other
conditions : first, the bishop could dismiss priests as he willed, and
we would have to send others in their places; and second, we could
not use revenue from the seminary without his consent. The reponse
is: This is not our custom. If we will help him, it has to be accord-
ing to our general usage . We can make no break with our usage.
The bishop asks for two missionaries and one brother for missions;
we can send only two. Note the emphasis on willingness to help
even when the mission is somewhat new. On the other hand, we
must follow our normal ways of acting, our "usage."
Second, the bishop of Montauban is moving his seminary, and
giving it to us, on condition that we give missions in his diocese.
We will accept. There is a problem, however. The canons of the
cathedral, who have financial responsibility, are reluctant and have
posed four conditions. We cannot accept the first two conditions,
but we can accept the third and fourth (administration of the
sacraments only to members of our house, and restriction of burials
to them alone), because they are already our usage. Note again the
willingness to help, but within certain parameters dictated by our
usage.
PART II: Congregation of the Mission
Classification : The documents in this section can be divided into
several major sections, as follows.
1. Documents on the foundation and local or royal approval
of the CM
59 Foundation contract with the De Gondis and Saint
Vincent
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60 Approval by Archbishop of Paris (does not mention Saint
Vincent)
66 Faculties from Archbishop
61 First group of confreres, 4 September 1626
62 Royal approval (of 59, 60); further approval in 74
75 Opposition of the Paris clergy
76 Registration in Parlement
87 Approval of vows
2. Documents on College des Bons Enfants
63 Act of Union of Bons Enfants with CM
64 Canonical possession of Bons Enfants by CM
65 Royal approval of the Union
3. Papal approval of the CM
67 The part played by the nuncio; also 70, 71
68 Royal request for papal approval; also 69
72 Reports to Propaganda Fide, and approval, 73
81 Bull: Salvatoris nostri; royal approval, 88
110 On vows; also, 113; Ex commissa nohis, 114
120 Bull on the Vow of Poverty
4. Documents on Saint Lazare
77, 78, 80, 82, 83, 84, 112, 119, 123
5. Various rules and foundations for the CM by Saint Vincent
85, 86, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103,
107, 108, 109, 111, 115, 116, 117, 118
In this section, note:
a. Rules for particular groups: Military-85; Chaplains for the
Galleys, 91, 95; in Barbary, 97; in Picardy, 103, and Palaisau, 108.
b. Rules for individuals: in Rome, 86; Algiers, 93, 94; in Tunis,
109, 115; a missioning, 99.
c. Rules for individual foundations: Marseille, 90, 96, 102, 111;
Sedan (working against heretics), 92; Madagascar, 98, 100, 101;
Poland, 107; Crecy, 116; Abbey of Saint-Meen, 117; Montpellier, 118.
6. Early Assemblies (1642, 1651)
89, 104, 105, 106
Analysis: Out of all these documents, Part II being the largest
of the five sections, two texts deserve at least preliminary analysis.
The first is the Bull of Erection, "Salvatoris nostri", of Pope Ur-
ban VIII, 1632, and the second presents rules for the confreres serv-
ing as consuls in Barbary. The first text has been studied in detail
by others. What is presented here is a simple outline of its contents,
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by paragraphs in the original. The second text is less well known.
(See Jose-Oriol Baylach, C.M. Vincentiana 27 (1983) 28-31; Miguel
Perez Flores, C.M., ibid., 32-38, and ibid. 326-363.)
1. The Bull of Erection (#81)
1. General willingness of Pope to embrace new institutes.
2. "Vincentius de Paul," priest of Dax. History of the foun-
dation. Purpose: preaching, hearing the word of God, confessions,
reception of the Eucharist, care for country people in "villis, ter-
ris, pagis, oppidulis, et locis humilioribus" to give them knowledge
of salvation. Financial help from the De Gondis.
3. Role of Vincent; approval by the archbishop of Paris; name:
Congregation of the Mission.
4. To work only in the country, except for ordinands: retreats,
general confession, worship of the Blessed Trinity, honor of the
mystery of the Incarnation, veneration of the Blessed Virgin Mary.
5. Exempt from local ordinary in matters of internal
discipline, but members can be sent by local ordinaries to give
missions anywhere in their dioceses.
6. Conduct of the missions: Family-style sermons, to be
understandable to the people. The catechism taught with per-
mission of the pastor.
7. Establish Confraternities of Charity.
8. Receive pastors in our houses for retreats, instructions.
9. Hold discussions on Cases of Conscience.
10. Consists of lay, clerics and priests. The lay members are
"content with the office of Martha," confined to domestic matters;
clerics: 17 or 18 years old, one year of novitiate, and have the in-
tention of spending their life in the congregation (no mention of
vows); they attend Mass daily, confess weekly. Priests: attend dai-
ly Mass. For all: one hour of meditation, have daily examination
of conscience.
11. Next superior general after the death of Vincent; his
powers are similar to other congregations.
12. History of the members so far, in Paris and countryside.
13. Work for the ordinands.
14. Good work so far, this is a proof of divine help. Examples:
resolving problems of secret marriages, sins overcome, stolen ob-
jects restored, churches adorned, ceremonies correctly observed,
Divine Office correctly celebrated.
15. Community has been requested elsewhere, outside of
Paris; this led to Papal approval.
16-18. Procedures observed up to now for approval.
19. Results of the approval: include ability make statutes and
ordinances, but these need the approval of the archbishop of Paris.
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This bull is not to be changed, and is always to be ibserved.
20. Conclusion, with date, place.
2. Rules for the Consuls in Barbary (#97)
Far from the traditional work with the rural poor is the
Mission, part civil, part religious, which some confreres undertook
in Islamic lands. Vincent was able to station confreres in Tunis and
Algiers to engage in service under extremely difficult cir-
cumstances, designed to benefit the most abandoned - in this case,
principally Christian slaves. (While not absolutely proven to be so,
this text is probably from Saint Vincent.) The document gives rules
for the exercise of their duties, first for the consul as representative
of the Crown, and second as priests in religious service of others.
A. Work of the consul: to protect the French and other Chris-
tians; to handle complaints fo bad treatment; to arrange for redemp-
tion of slaves; to negotiate between merchants and (European)
citizens; and to guard against contraband prohibited by canon law
or royal decree.
B. Work of CM priests: They are apostolic missionaries. In ad-
dition, they are Vicars General of the Archbishop of Carthage, and
as such have jurisdiction over priests and religious who are slaves.
Lastly, they are pastors of Christian merchants and slaves. As such,
they uphold the Christian religion, help the faithful, administer the
sacraments, preach, instruct, and in general are of help to others.
PART III: Confraternities of Charity
All of this material deals with rules for the Confraternities of
Charity, including the foundation at Chatillon, general rules for
local areas; rules for women's groups, a men's group (apparently
only # 132, p. 484), and mixed groups for both men and women.
An analysis of Vincent's practical decisions about the sexes has been
offered by Coste, Monsieur Vincent, Chapter XIV.
PART IV: Daughters of Charity
The documents in this section consist of rules, foundation
documents, approvals. Coste includes the missioning of some
sisters, and closes with a large section of council minutes
(1646-1659.) These latter are instructive as to the actual exercise
of Vincent's jurisdiction with others: asking their opinions,
weighing them in the light of experience and faith, and then mak-
ing decisions. At the same time, he could both postpone decisions
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as well as change them should that be required. (Because of the
nature of this presentation, these documents are not presented
here.)
PART V: Ladies of Charity
The final section deals with Ladies of Charity, principally those
of Hotel-Dieu in Paris. The most instructive materials are the
outlines of conferences given to them. A few rules and two letters
of appreciation have been included.
C. Conclusions
By way of general conclusions to this presentation of the
documents in Volume XIII, it seems appropriate to mention the
location of documents as listed by Coste. 01' the 202 documents,
58 (about 30%) are in the possession of the Community, and 36
(about 18%) are in the possession of the Daughters of Charity, a
total of 46%. Beyond that, and representing in part the results of
the sack of Saint Lazare, various French archives possess nearly
30%. It should be noted, however, that the group in the French ar-
chives and libraries represent some of the most important of the
documents, such as the Bull of Erection, "Salvatoris nostri." The
remaining 24% is scattered in various sources. Many other
documents, in addition to those added here, could undoubtedly be
uncovered, and probably will be as research continues.
Another appropriate conclusion deals with the dates of the
documents. Including the documents added by the Spanish edition,
most of the documents for which we have dates - as expected -
date from the mature years of Saint Vincent. It is also noteworthy
that the missing years, 1601-1610, are the years of the captivity,
and other escapades about which we have little factual knowledge.
The following chart gives a general division according to the five
sections of Coste.
Year I II III IV V
1590-1600 8 0 0 0 0
1601-1610 2 0 0 0 0
1611-1620 13 0 3 0 0
1621-1630 13 26 9 0 0
1631-1640 7 20 1 I 0
1641-1650 17 15 0 8 5
1651-1660 13 21 0 29 4
1661 1
Totals 74 82 13 38 9
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III. SPANISH EDITION
The Spanish edition, Obras Completas. Documentos, Salaman-
ca, 1982, is Volume X ofd the entire translation project, consisting
of 991 pages. As a result of much labor and research, the editor
has addes 82 new documents to the previous total of 202 in Coste,
giving a total now of 284.
The editor preferred abundance over a small selection. Items
which were omitted are some which refer only indirectly to Saint
Vincent, or which add nothing special to the picture (such as the
notarial acts over which he presided.)
New materials have been selected from the French Annales de
la Congregation de la Mission, [available now in microfilm] Italian
Annali, Mission et Charite, a publication under the direction of
Father Dodin [ceased publication, but still available]; and Vincen-
tiana. In addition, this edition includes the common rules of the
Congregation of the Mission and the Daughters of Charity. Besides
these materials, some items were moved from elsewhere in the Cor-
respondence of Coste, thereby giving them a better placement. (They
are # *57, 59, 63, 68, 69, 78, 79, 174, 175, 196, 197, 279.)
(Out of these, one interesting document, # 196, lists the foun-
dations and superiors of the Congregation in the time of Saint Vin-
cent. Analysis of the dates shows that superiors lasted in their pos-
ition on the average 3.7 years. Apart from Saint Vincent, only eight
confreres (out of 91) served more than 10 years as superior.)
IV. ADDITIONAL DOCUMENTS
Introduction
In this section, I will present the new materials included in the
Spanish edition, and will add other documents from various sources
which might be included in further editions of the Documents.
These materials are presented according to their source or interest:
A. from Saint Vincent, B. from confreres, C. from other individuals,
D. from the Holy See and dioceses, E. from groups, F. from or about
CM houses and works, G. about finances and legal matters, H. about
Louise de Marillac and the Daughters of Charity, I. about the Ladies
of Charity, J. missing items.
It must be stated, in addition, that the criteria for inclusion
of one or other document remain difficult to identify. Some items
definitely belong: they refer directly to Vincent, to the Congrega-
tion, etc. Others are illustrative of major issues, such as Jansenism,
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the education of the clergy, nomination of bishops, and the con-
dition of the poor. These can be regarded as worthy of inclusion
to the degree that they help in our self-understanding. Others, lastly,
may mention Vincent, the Congregation, individual confreres, and
other works, but do so only in a peripheral or ordinary way, ad-
ding nothing significant to our knowledge. Documents in this last
group have to be weighed for some other signs of interest to be in-
cludeA In a life of nearly eighty years, one that was so closely bound
up with the life of both the Church and State of his time, Vincent
remains a fascinating character. Yet we must approach the issue
of the presentation of documentary evidence about him with some
modesty. In a word, not everything that has been written needs to
be reported. After all, there must be some continuing work for
scholars.
Given those premises, the material presented below represents
a collection of interesting and worthy material, as well as some that
may appear trivial. I would rather err on the side of including too
many documents than of omitting some piece that will be of
significance to another researcher.
A. Documents from Saint Vincent Himself
These documents go well beyond what has been customarily
regarded as Vincentiana. Documents have been included here which
focus on materials which circulated in the Community and became
its heritage, and which had Vincent for their author; or other items
which pertain to facets of his life and work.
1. Constitutions
The Common Rules of the Congregation are also known as Con-
stitutions (Regulae seu Constitutiones Communes .) These (Common)
Constitutions do not lay down regulations for the governance of
the Community , such as the election of a superior general, periodic
assemblies , the appointment of visitors , as well as rules of office
for the superior general , visitors , local superiors , and assistants.
It was clear that Vincent was interested in these questions, and
made provisions for them. (See: Recueil des principales circulaires,
1, 1877, p. 3).
These other Constitutions were put in final from after his death,
and have come to be called "Grand Constitutions." The full publish-
ed title is: "Constitutiones quae superiorem generalem totiusque
congregationis missionis gubernationem spectant." These had been
approved, as required, by the archbishop of Paris in 1665, and were
revised by the assembly of 1668. The discussion on these is found
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in #81 of the Collectio completa. For many years these were
available only privately, and were restricted to visitors. Saint Vin-
cent must have been referring to these in Documents # 121 and
# 122, when he nominated a Vicar General, and gave his opinion
about his possible successors. These Constitutions bear the stamp
of his interest in order and in the peaceful exercise of authority.
Another set of Constitutions also exists, the "Select Constitu-
tions." These arc not additional constitutions, but are simply the
most important parts of the Grand Constitutions, which were
selected to be submitted to the pope (Clement IX) to have papal
authority behind them. They were approved by Clement X in 1670,
and were printed in the Acta Apostolica in gratiam Congregationis
Missionis, 1876. (A later printing was prepared for the General
Assembly of 1947 in its "Schema Constitutionutn.")
2. Particular rules
a. Rules of Office
Saint Vincent referred to particulr rules in document # 106,
"rogamus ... ut velit ... dictas regulas et constitutiones, tart cont-
►nunes quart particulares, sua auctoritate approhare ..."(We request
that with your own authority you would approve these rules and
constitutions, both common and particular.)
Saint Vincent's successor, Rene Almeras wrote in April 1661:
"#6: Superiors will likewise be very careful to read, reread,
examine and understand the rules, not just the common rules,
but also and very particularly, the rules of their offices and
those of all the offices of inferiors, to observe them and have
them observed as they should he. "
(Recueil 1 , p. 36) Also, # 10, 7: they should have copies of the
rules for the local superior , assistant , the admonitor , consultors,
procurators and other offices . We can gather from these remarks
that these rules came one way or another from Saint Vincent, and
were known and available to superiors and others who needed to
have them . Only after the Revolution were they revised and updated.
The Explications sontntaires also notes that "Saint Vincent
himself edited the first rules of office, which were then completed
and approved by the general assemblies" (p. 4). The editors of that
work clearly did not know of the Codex Sarzana, nor of the actual
existence of any earlier documents. (These will be treated below,
in section d.) The Assembly of 1668 approved new rules for visitors
(Recueil 1, p. 112), and later assemblies approved others. The com-
- 407 -
plete set of rules was published first in 1843 and 1849 . A newer
edition followed in 1890 , printed in 1891. The traditional rules ap-
pear in two volumes: 1: general staff, visitor , director of novices
and students ; 11: local rules, down to minute regulations for
brothers in the Maison - Mere for work in the sacristy, kitchen and
caring for guests.
b. Rules of the Internal Seminary
The revised rules for the internal seminary were published in
1888. That edition refers to old texts , "received from the hands of
Saint Vincent." The preface relates that a copy was found in Rome,
and forms part of the beatification process. This was collated with
other manuscripts found in different provinces . In so doing, it was
discovered that nothing had been added except a couple of items
taken from Saint Vincent, particularly from his conferences. The
old codex had grown gradually from the time of the Founder, but
most of the material , therefore, was original . The text, up to page
176 of the 1888 edition is mainly from Saint Vincent . The earliest
edition to be found in the archives of the Maison -Mere, apparently
a working copy, dates from about 1885. These documents should
be studied further for greater accuracy , since the earliest rules have
not been published.
c. Directory for Missions
The Assembly of 1668 requested that the confreres read the
"Rules and order for missions" (Recueil , 1, 87). Because of the
presence of extern priests with us, table reading could include the
general rules, but not the special recommendations for the direc-
tor of the mission. Evidently, the Assembly was referring to a direc-
tory for missions, a document already in existence - and probably
from the time of Saint Vincent. Father Zedde transcribed three
documents constituting this directory, copied from Manuscript 632
in the Archives of the Maison -Mere, Paris. It is difficult to he precise
about the dates of this manuscript, but it is clear that it contains
old materials. It includes, for example, the daily schedule, rules
about meals and how they are to be served, the use of free days,
regulations about travel. It also specifies that the Director of the
mission should bring along hour - glasses (to regulate the length of
the sermons ), with rosaries and pictures to be distributed to the
participants.
cf. "Codex Sarzana" (1655)
This extremely interesting item from the former house of Sar-
zana in Italy was only recently discovered , and has not yet been
completely published. It contained an early version of the Common
Rules, rules about vows, the formula for vows, and the conditions
of the vow of poverty. In addition, it contained the all important
approval of the archbishop of Paris . It also contained some rules
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of office, rules for assemblies, and concluded with the approval of
the archbishop of Paris, dated 23 August 1653. Various declarations
by the notaries and the nuncio follow. (For more materials, see the
Appendix.)
3. Formularies of Prayers
The traditional formularies for prayers for both the Congrega-
tion and the Daughters of Charity grew up in common usage. Saint
Vincent refers occasionally to some prayers, such as the litany of
the Blessed Virgin, and Almeras, 27 July 1662, recalls other prayers,
such as the "Maria Mater Gratiue " (Recueil, I, p. 56). In the case
of the Daughters of Charity, see their Common Rules, IX, 2 and
15 regarding the regular prayers for morning, daytime and even-
ing. The rules clearly were referring to formularies of prayer known
to all. It would he valuable to comb the writings of Saint Vincent
to develop his perspective on various prayers to be said customarily
by his confreres.
It is difficult to be precise at this point of research because
of the lack of documentation. One Italian manuscript in the archives
of the Maison-Mere (# 681) is an undated book of prayers, coming
after the canonization of Saint Vincent, but probably before the
French Revolution. Evening prayer was well developed as it was
practiced up to Vatican II. On the other hand, morning prayer was
much simpler, and consisted primarily of mental prayer, plus the
Litany of the Holy Name and the Angelus. In this it follows
manuscript 632 (dealing with the prayers to be said by the confreres
on missions.)
One traditional prayer was an "Act of Protestation for New
Year's Day, "begun by Vincent him at Saint Lazare about 1645. He
composed it, but based it in turn on a prayer in Francis de Sales,
Introduction to The Devout Life, Part I, chapter 20. Saint Vincent
altered it from being a private prayer, said for a major change of
heart, to being an annual corporate prayer, recited (if' possible) in
the presence of the Blessed Sacrament. Father Almeras asked that
it be continued in practice. (Recueil, I, p. 58).
An allied item was the Manuel des ceremonies romaines qui
s'observent duns les plus ordinaires offices divins ... par yuelques-
uns des pretres de la Congregation de la Mission, Paris, 1662. It had
been planned in April 1660 by Vincent, but was not published un-
til after his death, under the guidance of Father Almeras. Vincent's
purpose was to guarantee uniformity in the celebration of the Mass
and other rites, in conformity with the Roman Rite, only recently
introduced in its vigor in France. This manual was published and
sent out in April 1662. (Recueil, 1, p. 52.) It enjoyed great populari-
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ty throughout France and in other nations, and was used for some
200 years. A Spanish translation was published, 1766-1767. (No copy
appears to exist in the archives of the Maison-Mere, however.)
The new material added to the traditional book of meditations
by Jean Buys (Busee), under the guidance of Saint Vincent would
also illumine his outlook. Published originally in Latin, it was revis-
ed by Antoine Portail, who composed the 90 new meditations. He
published it as Manuel de meditations devotes sur sous les evangiles
des dinranches et Testes de l'annee. (mis. ... en francois par un ec-
clesiastique de Paris.) Paris, 1644, 2 vols. (See Coste Monsieur Vin-
cent, III, 13, nn. 2-3. The edition of 1647 is more explicit: "augment&
de plusieurs meditations par le P. Almeras, de la Mission." A
Spanish translation exists, Barcelona, 1833.)
The manuscript "Coutumier de la Congregation de la Mission
propre a la maison de Saint-Lazare" (Book of Customs of the Con-
gregation of the Mission specifically for the house of Saint Lazare)
would undoubtedly illumine this area of prayers and liturgical life
in greater detail. The copy was it now exists is to be dated before
1691. It does not mention Vincent, nor even the date of this death
as a day worthy of mention. It consists of two calendars (for
moveable and immoveable feasts,) and prescribes the customs to
be followed on those occasions. As such it goes into matters of food
(such as feast-day dishes), and special days, such as the Assump-
tion of the Blessed Virgin. Little is made of either Christmas or
Trinity Sunday, a fact remarkable for the veneration to be given
to the mysteries of the Incarnation and the Trinity within the Com-
munity. Lastly, the book notes that the scholastics are in classes
from 9 October to the following 2 September.
4. Seminary Rules (Bons-Enfants)
These rules, from the Recueil Thoisy, Bibliotheque Nationale,
Paris, were published for the first time by Maurice Roche, Fribourg,
1964. They date from 1645, and occur in two somewhat different
forms. Roche has studied, in addition, several other early seminary
rules, and demonstrated their organic connections with the rule
of 1645. (Coste, Monsieur Vincent, I, 303, n. 2, 34, cites what is
possibly another rule; original in Cahors, copy in archives of the
Maison-Mere, Paris.)
5. Method of Preaching
The circular of Father Almeras of October 1666 (Recueil, I,
p. 75, 76, 77), presents the basic materials for the development of
discourses such as sermons and catechetical instructions, accord-
ing to the pattern traditional in the Congregation. His testimony,
-410-
as well as an attentive examination of the few sermons and instruc-
tions we have from Vincent (not to speak of the conferences from
his later life), all show that Vincent developed the Little Method,
but used it with flexibility. The document itself, however, does not
come immediately from Saint Vincent. An original, or at least an
early copy, is manuscript 658 of the archives of the Maison-Mere:
"M. Almeras. Coutumes locales, ceremonial, memoires, avis, lettres
circulaires, petite methode, moyens de conserver !'esprit primitif."
6. Work for the Ordinands at Saint Lazare
This material was first published by Maurice Roche (see no. 4
above.) The discourses for the ordinands are available in several
manuscripts, but none had been previously published. Each one
follows the usual pattern for the development of a discourse ("Lit-
tle Method",) but they were developed by various preachers, who
could have included Saint Vincent himself. The items published by
Roche are:
a. Conferences of the ordinands (ms. at Buglose,) morning
talks; simple outlines given by Saint Vincent. (Coste, Monsieur Vin-
cent, 11, 340, n. 3.)
b. Conferences for the ordinands, ms. 2946 of the Bibliothe-
gite Sainte Genevieve, Paris, 1649. Afternoon conferences.
c. Conferences for the ordinands, ms. 85, Bibliotheque de
Beaune, no date, but around 1703-1711; afternoon talks. (See: Coste
XII, 290, note 1.)
d. Conferences for the ordinands, ms. 1328, Bibliotheque de
Lyon; 10 simple discourses.
e. Conferences on moral theology. Copies and developed by
Laurent Bouchet, dating from 1655. The original was destroyed in
1944, but had been copied in 1908. (Roche gives except on pp. 148
ff.; see notice below also on Bouchet.)
f. Conferences for the ordinands, ms. 1186, Bibliotheque
Orleans (from early years of 18th century); afternoon talks.
7. Repititions of Prayer
The manuscript entitled "Quelques avis et maximes des plus
importantes recueillis tan! des repetitions d'oraison que des con-
ferences pendant que M. Vincent parlait"[Some of the most import-
ant recommendations and maxims gathered from repititions of
prayer and conferences while M. Vincent spoke] was published by
Father Dodin in his edition of the Conferences. (Entretiens,
pp. 1023-1031, published 1960.) The manuscript itself dates from
the seventeenth century. Some of the 106 items had been publish-
ed by Abelly. Dodin presents the previously unpublished materials,
as well as those whose content or presentation differ notably from
the previous publication.
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8. Conferences for the Ladies of Charity
Dodin published the outlines of two conferences for the Ladies
of Charity of Hotel-Dieu in Paris (in Mission et Charity, 19/20,
January-June 1970). One took place between 1638 and 1642; and
the other dates from 1647, parts of which were in XIII, p. 802, # 197.
Out of the large number of Vincent's conferences given to these
charitable women, the texts of only a few have survived. The
outlines, unfortunately, give only the barest hint of his approach.
9. The Confraternities of Charity
Manuscript 632 in the Archives of the Maison-Mere, Paris was
published in part by Zedde, p. 14. This included an instruction for
the establishment of a Confraternity, how to visit a Confraternity,
on the order to be followed when a Confraternit cannot be
established, and a sermon on the Confraternity of Charity.
In addition, a text on the founding of the Confraternity of Chari-
ty at Chatillon was omitted by Coste from Vol. XIII. He included
it in Vol. XIV, p. 125, note. Spanish ed., # 197. (Coste, Monsieur Vin-
cent, 1, 105, n. 2.)
10. Letters and Records
a. Saint Vincent's will (of 7 September 1630.) (See Annales 101
(1936), 704; Spanish ed., #41.) Identified as Licentiate in Canon Law,
Principal of Bons-Enfants. Commends his soul to God and to the
Blessed Virgin; mentions "Saint Vincent his patron," [i.e., Saint Vin-
cent de Xaintes, first bishop of Dax, patron of the diocese; whose
feast was kept on 1 September; martyred in Dax], and all the Saints.
Leaves the inheritance received from his parents to his brothers
Bernard and Menion (living at Poy near Dacqs). Wants money in-
vested for his nephews. To his sister Marie he leaves the house,
woods and lands in the parish of Saint Paul near Dacqs. Mentions
how to handle the income. Names as his executor Louis de Saint
Martin in Dax.
b. Record of vows, (Registrum votorum) including the vows
of Saint Vincent. These vows were made according to Brief of Alex-
ander VII. The document includes the acceptance of the brief, and
was signed by Vincent and other members. (See Vincentiana 16
(1972) 266.)
c. Letter of Vincent and four other confreres, approving a
book by a priest, with the purpose of putting an end to blasphemies.
28 August 1645. (Annales 99 (1934) 252-253; Spanish ed., #62.)
[Note: Other letters from Saint Vincent have continued to come
to light, most of them not yet published. One published letter is
in Vincentiana 17 (1973) 99, to M. Jolly, 23 May 1659; another, ap-
pointing a confrere pastor in the suburbs fo Warsaw, was omitted
- 412 -
by Coste; published Annales 105 (1940) 73; Spanish ed., # 189.]
d. His diplomas, produced at time of his beatification, but
now lost. (Coste, Monsieur Vincent, I, 171.)
e. Notarial acts. These have almost nothing to do with the
Congregation or with the apostolate, but help us to locate him at
certain dates. Some items were published in Annales 106-107
(1941-1942) 262-265, dated 28 May 1 6 1 1 , Spanish ed., # 1 1; also An-
nales 114-115 (1949-1950) 128-129, Spanish ed., #44, witnessing a
contract, giving a proof of his presence at Liancourt, 11 June 1635.
B. Materials from individuals: Confreres
1. Brother Louis Robineau
A manuscript, "Notes et remarques sur les vertues de M. Vin-
cent de Paul" (Coste, Monsieur Vincent, III, 433, n. 1), was not
recognized as Robineau's work until recently. His manuscript was
composed before 1667; we know it was made after 2 February 1661.
It is currently found in 12 folders, each having a specific title, mak-
ing of a total of 180 pages. This material, consisting of 393 remarks,
was possibly prepared for Abelly, who then used much, but not all
of it, verbatim. (Dodin, Legende, p. 99. Ibanez, p. 359, says that Abel-
ly used only one-third of it.) This document should be studied in
greater detail and published in its original form.
2. Guillaume Delville
In a letter of 7 February 1657 to M. Delville, Vincent complains
that Delville published an unauthorized account of the Congrega-
tion. Its full formal title is: Petit ahrege de l'Institut de la Congrega-
tion de la Mission, approuve. et confirme par nos Saincts Peres les
Papes Urbain VIII et Alexandre VII. De son origine, de ses fonda-
tions et de sa maniere de vivre pour arriver a sa fin. Envoie de Paris
a une personne de piete en la ville de Lille, qui l'avait ardemment
desire pour estre in forme des particularizes des fawns de vivre dans
cette Congregation. Douai, 1656. This item was recovered and
published for the first time in Annales 79 (1914) 307-319. The notice
itself was dated 16 June 1653, and received civil approval for
publication 13 December 1656.
Delville gives an accurate picture of the Community in that
period and reviews its purpose, the history of its foundation, and
its procedures under three headings: "To work for one's own perfec-
tion," including notices on its devotional life and rules for those
in France as well as overseas; "To work for the salvation for the
poor country people," describing the conduct of missions; and "To
work for the advancement of the ecclesiastical state," describing
work for ordinands in Paris and elsewhere, as well as in seminaries.
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Saint Vincent is mentioned only in the first part , the history
of the foundation, and includes the account of the confession of
the dying peasant and the first sermon of the mission (at Folleville.)
A similar work has been noted by Luigi Mezzadri, written by Pier
Francesco Giordanini in Italy, and reflecting conditions there on
the first generation after Saint Vincent (See the notice in Vincen-
tiana 31 (1987) 199, n. 26.)
3. Letters of Confreres
Many letters to and from confreres contemporary with Saint
Vincent are still in existence, and deserve systematic publication.
Only a few have already been published.
** Renc Almeras to Lambert aux Couteaux (Coste, Monsieur Vin-
cent, II, 71, n. 4) (in Cracow; several others remain in that archive;)
see also Annales 123 (1958) 628-629, and 124 (1959) 197-200; Coste,
Correspondence, VII, 627-628, and his introduction to his entire
work on the Cracow dossier.
** Bertrand Ducournau (Coste, Monsieur Vincent, III, 450, nn. 3-4,
and appendices to Correspondence;)
** Antoine Portail (Coste, Monsieur Vincent, II, 113, n. 1, and 153,
n. 4; and H. Simard, Saint Vincent de Paul et ses Oeuvres a Marseille,
Lyon, 1894, pp. 463-466.)
Letters from other companions of Saint Vincent are largely un-
published, but some materials are available in Notices sur les
pretres, clercs et freres defunts de la Congregation de la Mission,
Premiere Serie, 2 vols, Paris, 1881, 1885.
C. Materials from Individuals , Non-CM




Bouchet was a member of the Tuesday Conferences, and for
many years compiled a list of the conferences given (1650 to 1675,)
and included minutes of some of them, particularly those which
involved Saint Vincent. Some of these have been published in An-
nales 101 (1936) 429-458; also 100 (1935) 293 If. (See Coste, Monsieur
Vincent, 11, 340, n. 3.) More work could be done with his texts.
b. Frangoise-Marguerite de Silly, Madame De Gondi
The will of Mme. De Gondi, 25 February 1619. (Annales 98 (1933)
139-144; Spanish ed., #27. The notarial acts with signature of Saint
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Vincent are found in Vincentiana 15 (1971) 46 (not yet published.)
She distributes her goods and money to many groups of religious,
both men and women, and to individuals, including Antoine Por-
tail (in consideration for the help he gave to her children.) She remits
a debt which Vincent de Paul owed her and her husband. In ad-
dition, she grants another gift to Vincent. She also makes donations
to Confraternities of Charity in her territories.
c. Andre Duval
Robert Duval, the nephew of Andre Duval, describes the close
relationship which existed between his uncle and Saint Vincent.
Of particular interest is the account of the origin of the Congrega-
tion due to Duval : " Saint Vincent de Paul, founder and superior
general of the priests of the Mission , humbly said on various oc-
casions that the origin and beginning of his Company was due in
large measure to the venerable Andre ... ... (Ibanez, p. 339). This
manuscript remains unpublished , except for excepts.
d. Other contemporaries
** Adrien Bourdoise , manuscript life (Coste , Monsieur Vincent, I,
284, n . 2,) as well as other printed lives.
** M. de Cordes, a wealthy magistrate and benefactor of Saint
Lazare ( Dodin , Legende, p. 33.)
** Jean Duhamel , his will, 23 April 1643. He was a priest , former
member of CM. He distributed his goods in favor of Saint Lazare;
specifies simple casket , in keeping with his priesthood ; gives money
for Masses , and his hooks to Saint Lazare (Annales 101 (1936) 698;
Spanish ed., *55.)
** Mme. Goussault , her will asks for a simple funeral, and
distributes funds to several groups . She has a codicil involving the
Daughters of Charity (Annales 98 ( 1933) 670; Spanish ed., #268.)
** Antoine le Maitre, letter to Jean-Francois De Gondi , archbishop
of Paris, about Vincent and Port -Royal (Annales 122 (1957 ) 670-673;
Spanish ed ., # 45.)
** Mazarin (Cardinal .) The role of Vincent in the Council of Con-
science (with comments by Mazarin,) see Annales 105 (1940 ) 462-466,
Spanish ed ., # 55, which has one example ; also Annales 119-120
(1954-1955 ) 184, Spanish ed., #61; Coste , Monsieur Vincent, III, 98,
n. 2. The archives of this Council deserve more systematic study.
** Michel le Tellier, letter to the Viceroy of Cataluna, 8 July 1645,
involving the work of Saint Vincent on the Council of Conscience
(Annales 118 (1953 ) 508-509; Spanish ed., #60.)
2. Printed Materials
a. Dedications of books
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In testimony of the reputation of Saint Vincent during his
lifetime are several dedicatory letters in books. Among these are
books by Aubert, on the honor due parents (Annales 106-107
(1941-1942) 273-274, Spanish ed., #64;) and by Dognon, a life of
Isidore the Farmer, in which the author includes a long dedicatory
letter, recalling the Confraternity of Charity and describing it
carefully. (Translation of Dognon, English ed., Correspondence, I,
# 102a.) Others mentioned in Annales ibid., 273-281; see Coste XIV,
347-348. Also, a translation of the Sinner's Guide was dedicated to
Vincent, 28 June 1645; Coste XIV, 347; Spanish ed., #59.
b. Pietas Parisiensis
An English convert , Thomas Carre, (a pseudonym for Father
Miles Pinkney ,) published his Pietas Parisiensis , in Paris, 1666. Writ-
ten in English, and doubtless designed for readers in England, about
half of this book , 123 pages, deals with Saint Vincent . Carre's work
is based largely on Abelly , but he also relies on his own experience.
(Notice published in Colloque 13 (Spring 1986), pp . 74-77.)
c. Louis Abelly
For some reason (perhaps because the chapter had been sub-
mitted to the Sulpicians for review and never returned,) what would
have been Abelly's Chapter XXXII (or XXXIbis) was omitted from
the 1664 publication. It was included in his edition of 1891 (Vol.
I, pp. 216-222), and had previously been published by Abbe Faillon,
Vie de M. Olier, Paris, 1853, Vol. II, pp. 607-612. The chapter deals
with personal relations between Vincent de Paul and Jean-Jacques
Olier, as well as their relations concerning various works of piety.
More material could be unearthed in the Sulpician archives, such
as the "Acte d'election du successeur de M. Olier (13 avril 1657),"
which bears the signature of Vincent, among others. He signed
himself as the "mainteneur" of Saint Sulpice. (See Assistance Publi-
que, p. 181, #457.)
"La vraie Defense des sentiments du venerable serviteur de
Dieu Vincent de Paul..." is the response of Abelly to an anonymous
(but Jansenist inspired) pamphlet published against his Life of Vin-
cent de Paul, and the changes which Abelly made in his first and
later editions. This was published in 1668, and found in the (Pemar-
tin) edition of 1890, Vol. II, pp. 642-673.)
d. Others, religious and seculars
(These materials are a simple selection from much more that
is available in print.)
** Angelique Arnauld (Coste, Monsieur Vincent, II, 672, n. 1.) Let-
tres Utrecht, 1742-1744
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** de Berulle, manuscript collection, (Coste, Monsieur Vincent, I,
185, n. 3.)
** Camus, bishop of Belley (on the good effect of missions, and
other brief comments in two books, 1641 and 1643, see Annales
106-107 [1941-19421 pp. 61-63.)
** Racine on Saint Vincent and Port-Royal (see Ibanez, 413.)
** Retz, (Cardinal de,) Oeuvres, Paris, 1870-1920.
** Richelieu (Cardinal de,) Lettres ..., Paris, 1853-1877.
One group of writers should also be included for the infor-
mation they give on the spirituality of the time of Saint Vincent.
As Dodin has pointed out on many occasions, Coste's appreciation
and use of the currents of spirituality in Saint Vincent's time was
minimal . Much work remains to be done in this area of scholar-
ship.
D. Materials from and to the Holy See and Dioceses
1. Nomination of Bishops
As a member of the Council of Conscience, Vincent was asked
for his recommendations concerning candidates for the episcopacy.
Some of these are known: Perrochcl, Sevin (Vincentiana 12 (1968)
Supplement, p. 56; Spanish ed., # 53 and # 87. In addition to these,
many more significant and previously unknown materials were
published in Pierre Blet, "Vincent de Paul et 1'episcopat de France,"
in Vincent de Paul. Colloque, Paris, 1981, 81-114.)
2. Reports by Nuncios and Others
Part of the private correspondence of nuncios and other of-
ficials has been published, such as certain reports on Saint Vin-
cent or the work of the CM, and his death (Annales 103 (1938) 59;
Spanish ed., # 98.) Also, a corrected version of the bull "Salvatoris
Nostri" has come to light (Annales 106-107 (1941-1942) 31; Spanish
ed., # 135.) Two letters mentioning Vincent (called Pauli, or de
Paulis) among the papers of the nuncios to France, in Vincentiana
15 (1971) 125-128. A brief notice about the work of the Congrega-
tion in Ireland is to be found in the documents of the Propaganda
Fide. Vincent is asked to send Irish members "to instruct clergy,
especially those to be ordained to the priesthood, as is the custom
of the Congregation, [while] dependent on the bishops." (See Boyle,
p. 303.) Research will, undoubtedly, turn up more such material.
3. Request for Church of Saint-Yves
The Congregation requested the use of the church of Saint-Yves
in Rome, and this request generated a certain amount of cor-
respondence. Reasons for and against were given. Interesting com-
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ments about the work of the confreres for priests are included: the
CM is to form the people and also to form the priests, and to give
priests information on spirituality, practical theology, ceremonies,
preaching, catechetics (Annales 101 (1936) 408; Spanish ed., # 154.)
4. Papal Approval
For a letter on Papal approval of the CM, July 1632 see Annales
91 (1926) 139-144; Spanish ed., # 136. Note: the basis for CM has
been ignorance of the truths of faith on the part of the people (Trini-
ty, Incarnation;) and ignorance of confession. This led in turn to
sermons on confessionis. The Community does other works, such
as Confraternity of Charity. Its help for the clergy is ultimately to
help the CM to do the same work, i.e., to help the poor with their
faith. What to do after the death of Vincent?
A special collection of materials from Holy See, previously
unknown, was published by Coppo in Annali della Missione 3-4
(1972); Spanish ed., # # 103, 105, 107, 110, 111, 112, 114, 119, 121,
124, 125, 126. It is simply listed here, as symptomatic of the kinds
of materials which are probably available for future research.
a. First request, 1627, for approval of the CM, given to Pope
Urban VIII. This gives the history of the foundation, particularly
the 20,000 ecus to guarantee that the missions will be given without
problems for pastors, parishes, locations.
b. More requests to Vincent for information, 5 June 1627.
c. More, about finances.
d. Response of the nuncio on the character of Vincent, 26
September 1627: he is worthy, much fruit expected.
c. Approval by the Pope, minutes of the session; Founders are
the De Gondis. 5 November 1627.
f. Response of the nuncio; Vincent given faculties, but re-
quires approval of the archbishop of Paris. 13 November 1627.
g. First petition of Vincent, 1628.
h. Second petition of Vincent, I August 1628.
i. Letter of Nuncio to Ingoli, recommends the letter of the
Queen Regent about the CM; 17 August 1628.
j. Sacred Congregation to Nuncio, 1 September 1628; fear that
Vincent wants to found a new religious order.
k. Nuncio to Ingoli, I1 September 1628; on behalf of CM.
1. Sacred Congregation to Nuncio, 30 Septembre 1628; no
change.
5. Jansenism
A large volume of material on the Saint-Cyran affair exists in
the archives of the Holy See. Some extracts have already been
published. See notes in Coste, Monsieur Vincent, III, 152, n. 1.
Further unknown material about "L'affaire des Hihernois"
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(Irish Student-Priests in Paris,) and their relationship with Saint
Vincent can be found in a study by Thomas Davitt, in Colloque 15
(1987) 197-209.
6. Request for Indulgences
Vincent made a request for special indulgences which could
be granted to the CM for use in its mission work. This generated
several documents, which have now been published. (Vincentiana
17 (1973) 105-113; Spanish ed., # # 141, 145-148.)
7. Beatification and Canonization Materials
The materials gathered for the process of beatification and
canonization of Saint Vincent were used for that purpose. Some
of them are still unpublished, or at present unavailable, such as
the first enquiry (1664) about Saint Vincent at Chatillon-Corte
has only the second (1665), but see Roman, Biograffa p. 122, n.
6. Others have been made available. See, for example, Coste, Mon-
sieur Vincent, 1, 30, on incidents from his college days; the ac-
count of Mandatum on Holy Thursday, Annales 103 (1938) 475;
Spanish ed., #83.)
The published materials are noted in Coste, Monsieur Vincent,
III, 587. See also the study of Fernand Combaluzier on the beatifica-
tion in Divus Thomas 63 (1960) 523-552; and the canonization, by
Sjef Sarneel, MEGVIS 16 (1987) 42-64.
8. Diocesan Archives
Father Dodin uncovered records of Saint Vincent as pastor of
Gamaches (Mission et Charite 8 (1962) 495; Spanish ed., # 15.) This
parish in the diocese of Rouen came to Saint Vincent on the death
of the former pastor. In the document Vincent was identified as
a priest of the diocese of Dax, but no other titles (academic) were
given. Dated, 28 February 1614. (Original in the diocesan archives
of Rouen.)
There was an official canonical visit to Clichy during Saint Vin-
cent's pastorate, 9 October 1624, and the brief notes on the report
have been published. (Annales 94 (1929) pp. 729-730. Spanish ed.,
#33.) The text mentions "Magister Vincentius Pol," licentiate in
canon law. He has a vicar and chaplain, and about 300 com-
municants. There are no complaints from the people, the catechism
is being taught, and the parish registers are in order.
The lengthy current project, currently under way, of writing
the history of the dioceses of France, will also bring to light many
interesting and valuable items of interest to the Congregation.
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E. Materials from Groups
1. Religious Communities of Women
Vincent had been designated an ecclesiastical superior of the
two Visitation convents in Paris, and was involved in the lives of
many other religious communities of women. Texts available to us
include records of his canonical visits to convents. (Corte, Monsieur
Vincent, I, 161-162, nn. 3, 1, and III, 198-199, nn. 1, 1; Annales 99
(1934) 650; Spanish ed., #42; Annales 101 (1936), 707; Spanish ed.,
#49.) The involvement of Saint Vincent in an official canonical in-
quiry into the Visitation had been lost, but has recently been
published. The study includes four letters from Saint Jane Frances
de Chantal to Saint Vincent which were previously unknown. (See
Roger Devos, "Le testament spirituel," Revue d'histoire de la
spiritualite 48 (1972) 453-476; 49 (1973) 199-226, 341-366.)
In addition to the Visitation nuns, we have published records
concerning the Hospital Sisters of the Charity of Notre-Dame (An-
nales 124 (1959) 401; Spanish ed., #84; Coste, Monsieur Vincent,
II, 451, n. 3) and the monastery of Saint Mary Magdalene, (Coste,
Monsieur Vincent, III, 247, n. 1.) It is regrettable that the Visi-
tation nuns apparently did not copy his conferences given to them
regularly over many years. If they did, the manuscript has not yet
come to light.
2. Company of the Blessed Sacrament
The Company of the Blessed Sacrament counted Vincent as one
of its members, though less and less active over the years. It was
also influential in several aspects of the religious and social life
of France. See the Annales de la Compagnie du Saint Sacrement
(published: Marseille, 1900); original in ms. (Coste, Monsieur Vin-
cent, III, 312, n. 1.) Another analogous group that Saint Vincent was
involved in was the "Congregation of the Exaltation of the Holy
Cross for the Propagation of the Faith," established 1632. (Coste,
Monsieur Vincent, I, 350, n. 2, and its publication Commencement,
institution, regles et statuts de la Congregation de l Exaltation
Saincte-Croix..., Paris, 1635.)
3. Public Press
"Mercure francais" from various years (Coste, Monsieur Vin-
cent, I, 143, n. 1,) and "Gazette de France" (see Annales 126 (1961)
493-495, for notice of the death of Saint Vincent.
4. Other "Charities"
Besides the "Charities" which had Saint Vincent for their in-
spiration, others existed in Paris and elsewhere. The rules for these
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charities avec been gathered. (See Coste, Monsieur Vincent, I, 320,
n. 4.) They would undoubtedly offer interesting parallels and in-
sights into Vincent's own work.
5. Religious Communities of Men
Our founder took a lively interest in other religious com-
munities, and interacted with founders and reformers regularly.
Much research remains to be done in this area. At the moment, note
a history of the Canons Regular, which also deals with Saint Lazare,
(Corte, Monsieur Vincent, I. 196, n. I;) the problem which the Com-
munity had with the Benedictines of the abbey of Saint-Mecn
associated with seminary (Coste, Monsieur Vincent, 11, 143, n. 4;)
the Capuchins and their involvement with galley slaves, under Saint
Vincent's guidance (see Mireille Forget, "Saint Vincent de Paul et
les galeres. Sources d'information," in Vincent de Paul. Colloque,
Paris, 1981,"pp. 144-151.) Vincent's interest in the Society of Saint
Sulpice is noted above in this presentation.
6. Institutional Histories
Histories of institutions which had Vincentian connections can
be a rich source of information. For example, the seminary at Mon-
tauban (Corte, Monsieur Vincent, 11, 148-149,) and materials on Vin-
cent's involvement in the founding of the Maison de la Providence
(under the leadership of Mme. Pollalion) (Societe de Borda, 1982,
pp. 20ff.).
F. Materials from CM Houses and Works
1. Bons En/ants
The official records of the taking possession of Bons-Enfants
by the Community, dated 2 and 6 March 1624, are to be found in
Annales 105 (1940) 457 If., Spanish ed., # 32. Saint Vincent is call-
ed Licentiate in Canon Law, with residence in rue Saint Sauvcur.
The third document on Bons Enfants, 20 July 1626, records the ap-
proval by Jean-Francois De Gondi, archbishop of Paris of the union
of Bons Enfants with the Congregation of the Mission. Coste has
only 1627 version. (The Spanish edition needs to be corrected on
the references at this point.)
Father Fernand Combaluzicr found a brief document in the Na-
tional Archives as part of a search for materials. Dated 8 August
1630, it deals with an organ for Bons-Enfants. Vincent specified
a small organ, without pedals. (Annales 101 (1936) pp. 702-704, 1000.
Spanish ed., no. 40.) Something could be made of this in speaking
of Vincent's concern for the correct and moving celebration of the
liturgy of the Church.
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2. Saint-Lazare
The house of Saint Lazare, involving Vincent de Paul, entered
into many financial contracts. Only a few are available for us. One,
involving the Congregation, Louise de Marillac, and Giles Guerin,
is dated 26 August 1631 and was published in Annales 102 (1937)
p. 239; Spanish ed., # 130. Another with the same parties, 26 August
1639, p. 241, Spanish ed., # 144. Much more extensive manuscript
material was used by Jean Jacquart in "La politique fonciere de
Monsieur Vincent," Vincent de Paul. Colloque, Paris, 1981, 129-143.
A recently discovered document dealing with the farm property at
Orsigny should be added here. It is undated, but appears to come
from the period 1645-1650. It is in the possession of the Communi-
ty in Belgium.
The old priory of Saint Lazare had ancient rights to the con-
trol of the Foire Saint Laurent, a fair held in property across the
street from the main buildings of Saint Lazare at the time of the
feast of Saint Lawrence, August 10. A document was discovered
in Chatillon-sur-Seine, dated 1633, involving Saint Vincent and
Adrien Le Borg, who granted permission to various tradespersons.
(See Annales 104 (1939) 414-415; Spanish ed., # 140.) For another,
not yet published, see the notice in Vincentiana 15 (1971) 45.
Jean-Baptiste de Buddes, Count de Guebriant and Marshal of
France, died of war wounds, 24 November 1643. His remains were
transferred to Saint Lazare, and later given up by Saint Vincent
7 June 1644. His heart had been buried separate from the rest of
his remains. Both were handed over by Vincent for reburial
elsewhere, according to the documents published in Annales 100
(1935) 574-575; Spanish ed., *54.
A document, not yet published, records the opposition of the
house at Saint Lazare concerning a matter of the farm at Gonesse,
signed by Vincent. It has been noted in Vincentiana 15 (1971) 45.
Dated 12 Dec. 1644.
Vincent was involved in several legal cases throughout his life.
One of these, between Vincent and the Marquise de Vieuville, 2 April
1647, has been published. (Annales 104 (1939) 416-418, Spanish ed.
#67.) Many more could be found through patient research.
The intricate financial dealings of Saint Vincent to assure the
good foundation for work for the poor in the Hospice Nom-de-Jesus
need further investigation. For the time being, see Coste, Monsieur
Vincent, 11, 488, 490 for mention and location of various contracts,
dated 1653.
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The library holdings at Saint Lazare at time of Saint Vincent
have been mentioned, on the basis of a catalogue already available.
Further study of this document would help researchers understand
the sources available to Vincent and to the early confreres to help
them with their exegesis, theology, patristics, and homiletics. (See
Andre Dodin, "Les sources de l'enseignement de Monsieur Vincent
de Paul," in SIEV. Mois Vincentien, 1984, p. 544.)
3. Madagascar
The Madagascar mission generated both legends and
documents. On the documentary side, we have an interesting list
of goods going to Madagascar by ship: books, altar (with vestments,
linen,) clothing, medicine, tools, utensils, personal items, etc. (An-
nales 104 (1939) 191, Spanish ed., # 183.) Several letters from
Madagascar deserve to be noted as well. (Annales ibid., 194, Spanish
ed., # 186.)
For a printed work, see Henri Froidevaux, Les Lazaristes a
Madagascar au XVIle siecle. Paris, 1903.
4. Seminaries and Dioceses
The records of all important houses dating from the time of
Saint Vincent should be reviewed to yield information. Some have
been published. In the case of the seminary at Toul, there are let-
ters used by Collet (about 1747) (see Coste, Monsieur Vincent, I, 148,
n. 1; 11, 608, nn. 3-4.) For the seminary at Cahors, we have accounts
of the Synod dealing with a future seminary (Annales 104 (1939)
415; Spanish ed., # 143.)
Documents from the diocese of Rouen trace the activity of Saint
Vincent there. See the bibliographical notice elaborating on Coste,
Monsieur Vincent, in Annales 104 (1939) 626; Alex Feron, Saint Vin-
cent de Paul, Vicaire General des Richelieu-Vignerod, abbes de Saint-
Ouen de Rouen, 1939. Some unknown texts were presented in this
privately-printed work of only 15 pages.
We know of the work of Saint Vincent and the Congregation
in Lorraine, through the researches of Joseph Girard, C.M., "Saint
Vincent de Paul, son oeuvre et son influence en Lorraine," Annales
116 (1951) 321-368; and 117 (1952) 96-145, 367-408.
The departmental archives of Cotes-du-Nord have shed an in-
teresting light on the seminary of Treguier. See G. Minois, "Le
serninaire de Treguier," in Annales de Bretagne et des Pays de
l'Ouest, 84 (1977) 553-575. This study is the probably the only
systematic study of a French seminary dating from the time of Saint
Vincent.
The archives of the diocese of Rennes, too, have given us signifi-
cant new information on missions in that area in the time of Saint
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Vincent, given by the confreres at Saint-Meen. See Francois Lebrun,
"Les Missions des Lazaristes en Haute-Bretagne au XVIIe siecle,"
Annales de Bretagne et des Pays de l'Ouest, 89 (1982) 15-38.
5. Foundation Contracts
The original foundation contracts of houses are often to be
found in official archives, along with deeds to property for houses
and other operations. See Annales 103 (1938) 611-614: for the con-
tract for Lucon, 7 December 1641, founded by Cardinal Richelieu
(Spanish ed., # 151.) For missions in Angouleme, see Coste, Mon-
sieur Vincent, III, 42, n. 1. For notices of more contracts, see various
other places in Coste, Monsieur Vincent, II, 94, n. 2; 96, nn. 2-3; 121,
n. 1; 122, n. 2; 129, n. 1; etc. It would be valuable to have copies
of these documents in one place for the benefit of researchers.
6. Other Works
A history of the generals of the galleys was written in 1640.
Coste, Monsieur Vincent, I, 152, makes passing reference to it. This
and similar papers from that work would probably yield rich results
about the involvement of Vincent and the early confreres.
Coste, Monsieur Vincent, 11, 332, n. 1, mentions additional
voluntary chaplains taken by Saint Vincent from among members
of the Tuesday Conferences, destined for service in Hotel-Dieu of
Paris. The manuscript is at present unpublished.
Vincent's work for a hospital for foundlings in Paris is treated
in Coste, Monsieur Vincent, II, 471, n. 2, manuscripts in the archives
of Public Assistance. Two documents in the same archives, previous-
ly unpublished, have surfaced. The first, to be dated before March
1640, treats of the conditions under which Vincent would take
responsibility for the foundlings. The second is a receipt for 1420
livres, 13 April 1638, to be used for the same work. (See also Marcel
Candille, "Saint Vincent de Paul et les enfants trouves," in L'Hopital
beige. Brussels, 1961, pp. 7-16; Albert Dupoux, Sur les pas, Paris,
1958. Other manuscript information on the spiritual government
of the general hospital for the years 1656-1657 are quoted or sum-
marized on pp. 92-95 of Assistance Publique, Vincent de Paul, 1960.
The "Recueil Thoisy," a collection of materials in the National
Archives, has offered valuable materials to Jose Maria Ibanez, in
his Vicente de Paul y los pobres de su tiernpo. His work has given
a picture of poverty and the poor from outside the normal sources
available to us. Ibanez translated and published relevant materials,
including a fundraising talk; descriptions of the poor (their condi-
tion as a result of the war,) and on the poor of Blois; raising money
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for the Daughters of Charity; items sent to relieve the poor (for
1652,) including a peace treaty; and a detailed report on the use
of alms in Paris (mentioning CM.)
Father Mezzadri has reviewed the contemporary and hitherto
unpublished accounts of the popular missions given by Italian con-
freres in the time of Saint Vincent. See Luigi Mezzadri, "Le mis-
sioni popolari delta Congregazione delta Missione nello stato delta
Chiesa (1642-1700)," Rivista di storia Bella Clriesa in Italia, (1979)
12-44. A more general and extensive study is his "La Congregazione
delta Mission di s. Vincenzo Depaul c le missioni popolari," Vincen-
tiana 31 (1987) 153-201.
A small notice on the mission of 1634 in the region of Bordeaux
has come to light, and was published with annotations by Andre
Dodin, "Critique des missions au temps de Monsieur Vincent," Mis-
sion et Charity 26-27 (1967) 281-283.
7. Printed Sources for history of Houses
Roman has studied the history of the earliest houses of the
Community in his study "Las fundaciones de San Vicente," Vincen-
tiana 28 (1984) 457-486. He reviews the relevant documentation, in-
cluding a selection of several monographic studies of individual
houses or regions where the Community was active in the time of
Saint Vincent. In addition, he treats of the doctrinal principles for
the foundations, their chronological pace and geographical distri-
bution, the initiatives for their founding (bishops, laity, teams, royal-
ty, Holy See, and Vincent himself,) their objectives, personnel, finan-
cial endowment, and the difficulties which these entailed. An
English translation of this interesting and valuable study will be
published in Vincentian Heritage.
G. Financial and Legal Matters
Many other Iinancial and legal documents have conic to light,
and are instructive on the real life that Vincent was forced to lead
as the head of a large and powerful religious community, with its
financial endowments, lands, tolls and rents, many salaried workers
and tenants. See Annales 104 (1939) 416; Spanish ed., #67; and An-
nales 105 (1940) 464-466; Spanish ed., # 70,) for receipts of money,
grain sales, land sales, employment records, stock sales, banking
records (See also Annales 101 (1936) 708-709, Spanish ed., #52; 116
(1951) 107, Spanish ed., #56, #91.) A document in the archives of
the Province of Belgium, dated 23 May 1644, deals with property
in a legacy. Vincent signs as a notary, but also as an interested party.
This document is unpublished. Saint Vincent was chose as the
executor of the will of Claude d'Heuse, Seigneur of Chaudebonne
(see the note and references in Dodin, En priere, p. 231, n. 122.)
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H. Materials on Saint Louise and the Daughters of Charity
Because of the large volume of materials available to the other
half of the Double Family, I have omitted here many of those
documents, leaving that research to others more qualified. What
is presented here is simply a few items indicative of further
possibilities, and which have already been published.
1. Establishment of the Daughters of Charity at the hospital
in Angers, 1 February 1640. (Annales 105 (1940) 99; Spanish ed.,
#217.)
2. A conference given by Antoine Portail, substituting for Saint
Vincent, to Daughters of Charity in Angers, June 1646 (Annales ibid.,
p. 189; Spanish ed., #221.)
3. Letters patent (draft) for Louise de Marillac, establishing the
Daughters of Charity, 1646. (Annales ibid., 467; Spanish ed., #223.)
Final approval was given in 1658, 12 years later.
4. Letter of Pere Guissot on the hospital at Cahors before the
arrival of the Daughters of Charity, 23 June 1657 (Annales ibid.,
367; Spanish ed., #229.)
5. Particular rules for the Daughters, as for foundlings (see
Coste, Monsieur Vincent, 11, 466-468,) for sisters teaching in schools,
working in villages, in parishes (the object of the conferences of
Saint Vincent of 24 August and 19 October, 1659.) See Coste, Mon-
sieur Vincent, III, 82-84 with notes. Also, Ibanez, pp. 344 ff. For a
study of many of these, see Sceur Blandine Delort, "Du 'Reglement'
de Chatillon aux 'Regles' des Filles de la Charite," in Vincent de
Paul. Colloque, Paris, 1981, pp. 64-80. The complete text of the rule
of the Daughters of Charity has recently been published for the first
time. See Luigi Mezzadri and Miguel Perez Flores, La Regola delle
Figlie della Caritd di S. Vincenzo de Paoli, Milano: Jaca Book, 1986.
6. Rules for the Daughters at the Hospital of Liancourt, and
for Fontenay-aux-Roses (Cited in Zedde, p. 14.)
7. Letters from and to Daughters of Charity about Vincent re-
main in existence. Two in particular, dealing with his last illness
and death, were written by eye-witnesses. Sister Julienne Loret (2
September 1660) and Sister Marguerite Chantal (3 october 1660)
to Sister Mathurine Guerin. The originals are in Archives Na-
tionales, L 1054, n. 16, 17, and were quoted in (Assistance Publi-
que,) p. 183, nos. 464-465. Others could likely be uncovered.
1. Materials Involving the Ladies of Charity
Documentary materials about the Ladies of Charity are less
available, but would still be interesting to researchers. The few
items listed here have come to light in addition to those in Coste
XIII.
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1. Recueil des relations de ce qui s'est passe pour ('assistance
des pauvres, published monthly, 1650-1655. (See Coste, Monsieur
Vincent, Il, 624-629.) Saint Vincent was not the author, but perhaps
was an initiator. Then the Ladies of Charity followed upon it, print-
ing these leaflets with collections of letters to aid in fundraising.
2. Printed copy of rules for the Ladies of Charity in Hotel-Dieu,
Paris, destined for formation of other groups outside Paris. Publish-
ed as: Memoire de ce qui est observe par la Compagnie des Dames
de la Charite de /'Hotel-Dieu de Paris pour en former de semblables
es autres villes du rovaume. (Corte, Monsieur Vincent, 1, 335, n. 7.)
J. Missing Documents
1. Genealogie de Mr. Vincent de Paul, a manuscript used by
Collet, as noted by Coste, Monsieur Vincent, 1, 148, n. 1, but now
lost. It reported the recollections of the people of Pouy. As noted
above, systematic study of the additional sources used by Collet
would repay the labor involved.
2. Regulations written by Vincent, 15 April 1639, on the relief
of Lorraine; see Coste, Monsieur Vincent, II, 588, n. 1.
3. Brother Ducournau recorded incidents of a journey in a
document used by Abelly and Collet. It, too, is now missing. (See
Roman, Biografia, p. 572, n. 24.)
4. According to Roman (Biografia, p. 493, n. 7) a diary of a
Daughter of Charity supposedly employed by Jean-Baptiste
Capefigue was, in reality, a (pious?) fraud. It related Vincent's
wanderings at night looking for abandoned infants.
V. NON-DOCUMENTARY EVIDENCES
In this section , I will set down briefly a different type of "docu-
ment " from those previously presented . Here we can look at
evidence for the life and times of our Founder in physical or ar-
tistic remains of his period . Each one has something to tell us.
1. Condition of Saint Vincent's room after his death (Coste,
Monsieur Vincent, III, 463.) The early confreres preserved Saint Vin-
cent's room, and added certain items to it which would illustrate
his life. The room was in a poor part of the building, and had to
be destroyed in 1683 during renvoations. At this point, we can on-
ly regret the revolutionary fervor which took from us much of what
remained of this precious "document." Coste brings together such
information as we have. Father Coppo published a description of
Saint Lazare, probably to be dated between 1675 and 1739. It was
discovered in the house at Casale Monferrato, and can offer some
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information about the house and lands of Saint Lazare . (See Angelo
Coppo, "De antiqua S. Lazari from iuxta Casalense ms. nuper reper-
tum," Vincentiana #32 (1961) 361-366. Basic studies are Jean Par-
rang, "Saint Lazare a travers les ages," Annales 103 (1938) 381-408,
and the work of Bizard and Chapon.
2. Music and other artistic expressions. Much of the official
music that Vincent heard and probably admired has been record-
ed and made available to us. Irretrievably lost, however, are the
melodies and dances of the common people with whom he spent
so much of his life. In keeping with the schools of spirituality of
his time, Vincent insisted on the solemn celebration of the liturgies
of the church; this included a good understanding of liturgical
music. The same can be said by analogy of other arts.
3. Buildings and Land. Much of what we admire in Paris and
in other French cities was built after the time of Saint Vincent. It
is in the small towns, however, like Buzet near Toulouse, where
we can catch at least some glimpse of what Vincent saw with his
own eyes, besides the inevitable churches and castles-the tourist
route. The land has not changed much, and the natural arteries of
communication remain for us to be examined for understanding
of' what he and the earliest confreres experienced.
4. Relics, Clothing, Portraits. The condition and whereabouts
of the remains of our Holy Founder have been described at great
length by Coste. Of more immediate interest, at least in my opi-
nion, are Saint Vincent's personal possessions, which are available
in different locations, notably in the Maison-Mere and in Turin
where they were taken for safekeeping at the time of the Revolu-
tion. The iconography of Saint Vincent has been studied, at least
concerning the presumably authentic portraits. More could be done
to ascertain (and possibly purify) the image of the saint presented
to the world.
5. Descendants of the De Paul Family. Descendants still live
in the area near Pouy (now called Saint-Vincent-de-Paul,) although
none live in the town itself, but in Pontonx . Is it mere romanticism
to see something of the traces of the visage of our saint in his
relatives? Why did only one De Paul ever join the his famous
cousin's community?
6. Pictorial evidence. Jacques Callot, "Les miseres de la
guerre," (1631-1632,) (drawings in series, published Nancy,
1592-1635,) reproduced often. Others: Sebastien Bourdon, drawings
of beggars, done about 1660, also often reproduced.
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7. Early community houses. The earliest community houses
have much to tell us of the actual conditions in which the Mission
was exercised. The house at Genoa is the only one still in use which
goes back to the time of Saint Vincent. The former house in
Richelieu is well preserved.
8. Museums. Several museum collections, such as those of the
Musee de ('Assistance Publique in Paris, are illustrative of the life
and times of Vincent. Humble artifacts, in particular, are more in-
structive for us than the well-preserved remains of the life of the
nobility and the upper-classes.
VI, DOCUMENTS WE WISH WE HAD
By way of conclusion , I have added a wish list , like a child
would at Christmas . Imagine how much our knowledge of our Saint
would be increased if we had the following materials. Many more
items could be added to this list.
** Baptismal and other sacramental records of Vincent, his parents
and family
** Academic records of Saint Vincent
** Materials on Folleville, and the family records of the De Gondis
** Conferences to the Visitation Nuns and other religious
** House Council records from Saint Lazare, other houses
** Letters and papers from Andre Duval, Cardinal de Berulle, and
other influential persons
** Vincent's exeat from the diocese of Dax, permitting him to leave
the diocese to which he rightfully had belonged
** An account of the actual sports and recreation taken by the con-
freres (and by Saint Vincent,) apart from required walks. (See Jean-
Jules Jusserand, Les sports et jeuz d'exercise duns 1'ancienne France.
Paris/Geneva; Champion-Slatkine, 1986 (repr. 1091.)
** An account of his work for the prisons under his jurisdiction
(Coste, Monsieur Vincent, 11, 514.)
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APPENDICES
I. CODEX SARZANA
Original from 1655 preserved in Sarzana, a house (now clos-
ed) serving a college and seminary in the Lombard (Turin) province,
and dating from 1734. Its recovery was reported by Coppo in "La
prima stesura delle Regole e Costituzioni della Congregazione della
Missione in on manoscritto del 1655," Rome, 1957; various other
reports in Vince ntiana 6, 7-8 (1957), pp. 62, 73-74; 16 (1972), 115-124.
Coppo's death, 9 August 1973, precluded further publication,
although it would be interesting for the entire Congregation.
a. Regulae communes, pp. 1-39; these are almost the same as
1658 edition (i.e., the official one,) with exception of having only
I I chapters not 12 as we have now; many verbal differences.
b. "Regula live ordinatio..." pp. 39-41. This is an unknown text,
but related to XIII, 283, and was edited by Coppo. It gives the oldest
proof of Saint Vincent's interest in vows. Another identical copy
was found in Genoa.
c. Formula of vows; edited by Coppo, p. 41. Virtually the same
as the one in general use.
d. "De conditionibus dicti voti paupertatis" p. 42; a previous-
ly unknown text; has been edited by Coppo. It has a stricter view
now than later appeared in Saint Vincent's official decisions. This
text was inserted into the Register of Vows.
d. [Approbatio Ordinationis ab Archiepiscopo Parisiensi die
19-X-1641 data,] pp. 46-64. This text was untitled in the codex; edited
in XIII 283-286, but with some corrections.
e. Regulae Officiorum, containing
1. R. superioris generalis, pp. 46-55
2. R. visitatoris, pp. 55-82
3. R. Superioris particularis, pp. 83-97 his.
These have been unedited up to now.
f. De Conventibus, in 4 chapters:
1. De Congregationi generali quando de electione sup. gen.
agitur (pp. 99-109)
2. De Congregatione Generali quando non de electione
generalis sed de aliis rebus agendum est (pp. 109-I 10)
3. De Congregatione provinciali (pp. 110-112)
4. Dc Triennali Congregatione seu convocations, pp. 112-114.
This has been unedited up to now.
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g. [Approbatio documentorum de quibus supra, ab ar-
chiepiscopo Parisiensi data die 23 augusti 1653.1 Untitled, pp.
115-117; unknown document; edited by Coppo; mentioned by Saint
Vincent. N.b., p. 264, n. 29: "Rules and constitutions contained in
this Codex, both common and particular ... you edited and drew
up and showed to us." i.e., the archbishop was writing to Saint Vin-
cent.
The text was probably written in Paris by Sceur Mai-the de
Jesus; known from the watermarked paper, studied thoroughly by
Coppo.
H. CONFERENCES
Dodin has done a great service to the Congregation by analyz-
ing the elements of the "Entreticns," which are, in fact, more than
just Conferences. The items to be considered are:
a. Conferences: we have 31; probably he delivered about 1000,
from 1625-1660; lasting about 1 hour. Only rarely did he have a
secretary note down something of importance from a conference;
others were handled privately by others.
b. Repititions of Prayer: We have only 52, from 1655-1657; pro-
bably presided at about 2000. 10-15 minutes.
c. Advice given at Chapter: We have only 4 texts; probably
presided at about 1200 chapters.
d. Advice given to groups or to individuals: 1. To departing
missionaries (to Poland, Hebrides); 2. To individuals (we have 2),
e.g., to a dying brother (our copy is a heavily edited version.)
e. Words (All have been cited by Dodin from Abclly; these were
based on previous memoirs, like those of Robineau.)
f. Items which Dodin took from the manuscript: "Quelques axis
et maximes des plus importantes recueillis tant de repetitions
d'oraison que des conferences pendant que M. Vincent parlait."
Dodin used 58 items either not used by Abclly, or which differ
notably from previously edited texts.
Note: Brother Ducournau's work was lost in the sack of Saint
Lazare but:
1. Copies exist from 17-18th c., in 2 collections (A, B) of which
B is more detailed;
2. Abelly's life made use of all the documents available.
Conferences had been edited: 1844 (Etienne,) 1881 (Fiat,) 1924
(Coste,) 1960 (Dodin.)
Lastly: pp. 1043-1086, a list of subjects dealt with in the con-
ferences at Saint Lazare 1650-1660 (23 September 1650 to 25 June
1660,) plus other undated items. Two lists exist, written by:
1. Rene Almeras, assistant. superior, 1656-1660;
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2. Jean Gicquel, sub-assistant, 1650-1660. There are some dif-
ferences in the parts where they overlap, but usually are supplemen-
tary. (Material reproduced from Coste edition.)
III. TRANSLATIONS
In this section, I will limit myself to a brief description of the
major editions of the works of Saint Vincent in French, and then
of the major translations: Italian, Spanish, and now English.
* Pierre Coste, to whom we owe so much by way of gathering
and publishing documentary evidence, was far from the first con-
frere to undertake a dissemination of the works of our founder.
The preface to his fourteen volumes of Saint Vincent de Paul. Cor-
respondance, Entretiens, Documents reviews his predecessors. Pride
of place goes, of course, to Louis Abelly, the saint's first biographer
(1664.) Fortunately for us, he made considerable use of some 200
original letters and documents, many of which have now disap-
peared.
Pierre Collet followed Abelly (1748,) and used, in turn, about
250 letters and documents. As in so many other ways, the two great
names of the nineteenth century, Fathers Etienne and Fiat, both
did their part to make Vincent better known through his writings
(although restricted, as we have seen, to members of the Congrega-
tion.) Etienne's editions of the conferences and then the letters were
published in 1844, 1845 and 1855. Fiat sponsored the work of Pemar-
tin, who published about 700 letters in 1860. In 1880 his research
had expanded into four volumes with 2039 letters. The work of the
latter had certain deficiencies, recorded by Coste, but Pemartin's
pioneering work set the standard and provided a model for further
research. In particular, he arranged the letters chronologically, an-
notated them, and provided an index.
Coste's publication, forty years later (1920-1925,) made use of
the previous edition, but also brought to light nearly 500 letters
or extracts of letters which had remained unknown until then. Out
of some 30,000 letters written by him, we have a little more than
ten percent. Coste strove for scientific accuracy, but felt obliged
to modernize Saint Vincent's spelling.
The next great name in this litany of researchers is Andre
Dodin. Issue 19-20 of Mission et Charite, (January-June 1970,) writ-
ten with the help of Raymond Chalumeau, Dodin regards as con-
stituting a Volume XV, completing Coste's work by the addition
of 144 letters and the outlines for two conferences. Most of these
letters are from Saint Vincent; a small number written to him are
also included. Most of them had appeared in print after the edi-
tion of Coste, normally in the French Annales. Dodin's volume ends
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with a valuable bibliography of works in French about Saint Vin-
cent, 1661-1969, composed by Chalumeau. A Volume XVI was prom-
ised (p. ii,) but has not yet been published.
As the Congregation grew more international , and as the
knowledge of the French language declined within the Communi-
ty, it became necessary to provide materials in other languages.
The most consistent source of information was the translations of
the Annales de la Congregation de la Mission . Editions were publish-
ed at various times in Spanish , Italian , English , German , Polish and
Dutch . The Spanish and Italian editions continue , and the Dutch
and Polish versions continue different titles.
To our Italian confrere, Bishop Alcide Marina (1887-1950,) goes
the honor of fostering many Vincentian studies in Italy, based on
the editions of Coste. An edition of the conferences to the Daughters
appeared in 1931, to be followed by the conferences to the confreres.
Marina then succeeded in enlisting the services of Profesor For-
naciari, who then translated the Correspondence into her beautiful
Italian. Various confreres have overseen the publication of the com-
plete Correspondence, beginning in 1952. The conferences to the
Daughters appeared in 1931, and those to the confreres in 1959.
The Italian edition comprises sixteen volumes, the last publish-
ed in 1982. The editors included newly published letters in their
proper chronological order. The number of letters in each volume
(published in a handy portable size) does not correspond, however,
with Coste's edition. The final volume includes a supplement with
the letters which appeared in Dodin's edition after the previous
volumes had been published.
The recently published Spanish edition of the complete works
of Saint Vincent (Vicente de Paid. Obras Completas) is finished in
twelve volumes. Previous translations of the conferences to the
Daughters and the confreres appeared in four volumes beginning
in 1928. For the present edition , the work of translation was con-
fided to A. Ortiz Garcia (not a confrere,) with the editorial help of
various scholars within the Community. It closes with an extra-
ordinary index volume-itself a valuable work of research, even apart
from the translations. The index has made use of various other
studies (by Francois Gamier, "Enchiridion spirituale ," in Vincen-
tiana 23 (1979 153-220;; and [Carlo Ricardi] Per/ezione evangelica,
Rome, 1964, 1967, 1983.)
Like the Italian edition, the Spanish edition does not follow the
order of volumes in Coste exactly. Neither does it follow the same
enumeration of the letters. Fortunately for researchers, there is a
concordance to the two editions (French and Spanish) in each
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volume. The edition would have been more significant had the
translator been more familiar with the French language of the
seventeenth century, and with the institutions of that period.
* Early English translations date to at least 1851, the date of
the publication of Manual of the Daughters of Charity, Paris, which
included some conferences and a few letters of Vincent. The
Anglican author, R.F. Wilson, included translations of 21 letters
from Abelly and Collet in his biography, dated 1873. American con-
freres prepared a translation of Maynard, Virtues and Spiritual Doc-
trine in 1877. This, too, contained texts taken from some cor-
respondence and conferences. A more elaborate edition was
Spiritual Conferences for the Daughters of Charity by Saint Vincent
of Paul, Their Institutor, Market Weighton, England , 1922. This was
based on the French edition of 1844, and contained conferences and
some letters of Saint Vincent. Volumes two and three, with different
titles, included conferences of the directors, superioresses general,
and other materials. (The Irish confreres also published an English
translation of the 1844 edition, which included 69 letters.)
Our Irish confrere, Joseph Leonard, published a selection of
Vincent's letters in English (1937,) followed by a complete edition
of his conferences to the Daughters, and then to the confreres. He
also translated all the correspondence, but this has not been
published. The first volume of the English edition of the cor-
respondence has at last appeared, in 1985, after nearly ten years
of planning. A lengthy introduction details the work of developing
this edition.
The English edition is characterized by the exacting scholar-
ship of its presentation, and its readability. Each volume is designed
to stand by itself, with complete and detailed footnotes, particularly
rich in biographical and historical information . To the work of
Coste and Dodin, the editors have added other letters, or have bas-
ed their translations on several originals where Coste had relied
on copies. Up to this point, 18 letters and 8 documents unknown
to Coste or Dodin have turned up through different channels. Two
of the letters have already been published, and the others will be
published in due time. The editors have discovered, however, that
some originals published by Coste have disappeared. At the pres-
ent rate of publishing, however, none of us will live to see the final
volume!
* The conferences to the Daughters were translated into Slove-
nian, and published in 1931. The Austrian Daughters in Salzburg
published a translation of the correspondence between Vincent and
Louise in 1960. Translations into Polish by Pawel Kurtyka of con-
frerences to the confreres and Daughters have been printed; a Polish
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version of Antonino Orcajo and Miguel Perez Flores, San Vicente
de Paid. 11. Espiritualidad y seleccion de escritos, Madrid: BAC, 1981,
has recently been printed as well. Dutch translations of the confe-
rences to the Daughters exist. Some conferences by Saint Vincent
have been prepared in Malgache, the main language of Madagas-
car. Apart from these, the bibliographical sources available to me
did not allow me to study translations available in other langua-
ges. Where translations of only few or none of the texts exist, work
should be done to make more of them available for our common
nourishment.
* We can conclude with the words of Pierre Coste:
"We hope that [this work] will he of assistance: first of all, to
scholars who will find in these pages a great deal of new infor-
mation; the the Saint's future biographers whom it will spare
long and often futile research; and finally to our readers, for
Saint Vincent is one of those men whom we esteem and love
more when we know them more intimately. Now, when we
esteem him and love him, do we not already feel drawn to imi-
tate him?" (From the English edition, pp. xlvii-xlviii.)
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LA CHIESA DI FRANCIA NEL XVII SECOLO
di
Luigi MEZZADRI, C.M.
LA CHIESA ALLA FINE DEL X VI SECOLO
Vincent Depaul venne ordinato prete it 23 settembre 1600 a
Chateau-l'Eveque (diocesi di Perigueus) due anni dopo la pace di
Vervins e 1'editto di Nantes. 11 panorama della Chiesa in cui avreb-
he dovuto servire era desolante.
* Era una Chiesa Indebolita : c'era una paurosa diminuzione
dei preti . A Toulouse nel 1538 i sacerdoti erano 834 e sono diventa-
ti nel 1596 solo 440. Di questi pochi svolgevano servizio pastorale
(come i preti "habitues"). Nel 1579, due anni prima della nascita
di Vincent Depaul, it vescovo di Bazas lamentava the nel sud-ovest
in 36 diocesi i vescovi non residevano e 28 avessero come titolare
un laico.
* Era una Chiesa Impoverita : la Chiesa non assicurava piu un
mezzo di sostentamento sufficiente e conveniente. Si fuggivano gli
ordini sacri perche non rendevano piu ... Quattro erano i fattori:
a) a causa della guerra la Chiesa aveva dovuto subire pesanti
imposizioni finanziarie (sotto forma di "dono gratuito"), per un va-
lore annuo per 6 anni di 1.600.000 lire;
b) la Chiesa aveva subito 1'alienazione di molti beni (si calco-
lano the i beni venduti assommassero a 20 milioni di lire);
c) erano cessate le decine tanto the si diceva: "il y a plus d'hu-
guenots de dime, que de huguenots de religion";
d) Ia Chiesa aveva pet-so dalle guerre di religions circa 20.000
chiese e 2.000 conventi.
* Era una Chiesa in difficolta con i protestanti (hunguenots).
Poco per volta si disegno nella Francia una specie di mezzaluna
da La Rochelle a Grenoble, con una netta prevalenza del meridio-
ne, in modo particolare nel Delfinato, in Linguadoca e nelle Ceven-
ne. Si ebbero pertanto regioni in cui it protestantesimo era mag-
gioritario, altre in cui persistevano isolotti rurali e infine altre zo-
ne in cui c'erano minoranze protestanti nelle citta. 11 protestante-
simo si era affermato in tutte le classi e ordini. Decisivo fu l'ap-
porto di parte dell'alta nobilta feudale the impresse al protestan-
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tesimo it timbro militante e modifico i connotati dello scontro (1).
* Era una Chiesa sconvolta dalle guerre . Dal 1562 si scateno
it periodo delle guerre di religione , schematizzate in Otto periodi;
le paci in realty furono solo momenti di tregua (2). Propriamente
parlando guerre di religione furono solo le prime sei (1562-1576);
dopo si ebbe la guerra della Lega. Comunque si creo uno stato en-
demico di paura, si giustifico l'abitudine alla violenza , chc ebbe net
massacro di S. Bartolomeo (24 agosto 1572) uno dei momenti pity
efferati, fino all'ammissione del "tirannicidio" (3) e alla pratica del-
I'assassinio politico degli avversari. Molti religiosi furono indotti
a prendere le armi; per l'appoggio alto parti in lotta si segnalarono
i cappuccini. Il provinciale Bernardo di Osimo era dalla parte di
Enrico III, i confratelli francesi invece erano con la Lega.
* Era una Chiesa non sicura della fedelta del sovrano . Enrico
era stato scomunicato e dichiarato inabile a regnare (1585). La scom-
parsa dei concorrenti al trono e la stessa difficolta ad impadronir-
si stabilmente di Parigi lo indusse a progettare it suo rientro nella
Chiesa cattolica. Chiese l'assoluzione dalle censure per poter esse-
re riammesso in seno alla Chiesa cattolica. Clemente VIII era mol-
to esitante. Enrico prose I'iniziativa the to porto all'abiura (25 lu-
glio 1593), alla consacrazione regale (27 febbraio 1794) e all'ingres-
so in Parigi (22 marzo 1594). Clemente VIII comprese la situazione
e riusci a sbrogliare la matassa (4).
* Era una Chiesa pero molto recettiva: si traduceva molto: Ca-
terina da Siena e Caterina da Genova, Savonarola, Serafino da Fer-
mo, Bellintani, Gagliardi, Scupoli, Luis de Granada, Juan de Avila,
Suso, Ludolfo di Sassonia, Herp, Dionigi it certosino, sono una pro-
va delta vivacity dcll'ambiente spirituale.
(1) P.-G. Imbart de la Tour, Les origines de la Reforme, 4 vol. Paris
1905-35; A. Renaudet, Prere forme et humanisme a Paris pendant les premieres
guerres d'Italie (1495-1517), Paris 1916; L. Febvre, Studi su ri forma e rinas-
cimento, Torino 1966; P. Chaunu, Le temps des reforrnes. La crise de la chre-
tiente . L'eclaternent 1250-1550, Paris 1975.
(2) G. Livet, Les guerres de religion (1559-1598), Paris 3 1970; P. Miquel,
Les guerres de religion, Paris 1980.
(3) Si vedano it gesuita Mariana e Teodoro Beza : A. Bride, Tyrannicide
in DThC 15/2 (1950) 1988-2016; J. Meyer, La France moderne, Paris 1985,
178.
(4) R. De Maio, Alessandro Franceschi e it card. Pierre Gondi nella ricon-
ciliazione di Enrico IV, in Melanges Tisserant, VI, Citta del Vaticano 1964,
313-56; B. Barbiche, Lettres...de Henri IV a Clement VIII, in Miscellanea... M.
giusti. 1, Citta del Vaticano 1978, 35-71.
- 440 -
* Era una Chiesa in competizione . L'ideale di una Bola fede si
e rivelato irrealizzabile agli occhi Belle persone piu responsabili.
Si a quindi ripiegato su una soluzione, quella the va sotto it nome
di Editto di Nantes . In virtu di una considerazione di natura reali-
stica, si concede una seric di privilegi alla "religione riformata"
the creo una specie di tutela legislativa per le minoranze, grazie
a garanzie precise salvaguardate da piazzaforti militari. Propria-
mente parlando non si pub parlare di liberta religiosa in senso pie-
no, the nessuna delle due parti era intenzionata a riconoscere. Al-
I'epoca dell'editto di Nantes i protestanti erano circa 1.200.000 con
1.400 chiese. Lungo it corso del XVII secolo di fronte a un cattoli-
cesimo militante it protestantesimo regredi del 49% a sud delta Loi-
ra e del 62% a nord. In particolare scomparve la grande nobilta
riformata, the non poteva contare sulle sovvenzioni e i favori del
sovrano, mentre resistettero meglio la piccola nobilta e la borghe-
sia, anche se a prezzo di molte diflicolta a causa del progressivo
restringimento delle precedenti concessioni, specialmente con I'e-
ditto d'Ales (1629) the soppresse Ic piazzeforti e it diritto alle as-
semble' politiche.
* Era una Chiesa the dovette fare i conti con it progressivo
rafforzamento della monarchia . Le teorie del "potere diretto" o "in-
diretto" nella versions di Bellarmino (1542-1621) erano inaccetta-
bili per it potere sovrano e i parlamentari; cosi pure in crisi erano
is teorie delta delega dei poteri di Dio dal popolo at sovrano, the
sembrava giustificare la ribellione o it tirannicidio. Come risulta-
to del marasma cinquecentesco si affermo la teoria del diritto di-
vino dei re . 11 sovrano riceve i suoi poteri solo da Diu: "II re non
riceve lo scettro nc dal Papa, ne dall'Arcivescovo di Reims, ne dal
popolo, ma da Dio solo". Agli stati generali del 1614-15 fu presen-
tato dal tcrzo stato un progetto di Iegge fondamentale dello Stato
the condannava ii potere indiretto dei papi: it re ha ricevuto la co-
rona da Dio; non pub esserne privato di essa da nessuna autorita
spirituale o temporale.
* Era una Chiesa protetta . II "re cristianissimo" doveva esse-
re di esempio ai sudditi nella pratica religiosa. Doveva tutelare la
Chiesa, difendere i suoi privilegi , e pur in mancanza dcll'Inquisi-
zione, proteggere la purezza delta fede . In forza delta consacrazio-
nc godeva del caratterc di tin "sacerdozio regale ". Grazie at con-
cordato di Bologna del 1516 it re aveva it controllo dcll'alto clero
(vescovadi e abbazie). Lo Stato si sentiva dunque chiamato a con-
scrvare le strutture the facilitavano la pratica religiosa. Per esem-
pio agli Stati generali del 1614-IS it Tcrzo stato aveva proposto di
rinnovarc la pcna del taglio delta lingua per i bestemmiatori, an-
dando ben pib at di la dello stesso clero (5). Ugualmente gravi era
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no considerati it sacrilegio, le infrazioni dell'astinenza it venerdi
e nella quaresima (6), le conseguenze giuridiche de voti religiosi.
STRUTTURE DELLA CliIESA FRANCESE
1. L'EPISCOPATO (7). Ai primi del '600 la Francia contava 14
archidiocesi e 105 diocesi, numeri destinati ad aumentare: alla fi-
ne del secolo vi erano 18 archidiocesi, fra cui, dal 1626, Parigi, e
133 diocesi. L'entita dells singole suddivisioni era differente. Coe-
sistevano diocesi di sole 23 parrocchie come quella di Grasse e dio-
cesi di 1380 parrocchie come quella di Rouen , diocesi con 17.000
lire di rendita, the era l' appannaggio di Toul, come pure diocesi
con 300 .000 lire di rendita come Strasburgo (8).
L.e fasi della nomina erano regolate dal concordato di Bologna.
Per le diocesi e le abbazic piu importanti it re entro sei mesi dalla
vacanza doveva presentare un candidato . Se it Papa rifiutava la bol-
Ia di nomina , entro tre mesi it sovrano doveva scegliere un altro
candidato; se anch 'esso era giudicato indegno allora la nomina spet-
tava alla S. Sede (9). Per la scelta dei candidate durante la reggenza
(5) Net 1666 ci fu una nuova dichiarazione contro la bestemmia con
un aggravio p rogressivo fino alla gogna . al marchio e all'arnputazione del-
la lingua . nel 1766 it cavalier de la Barre fu giustiziato per on insulto alla
FOCC.
(6) L'acquisto della carne in quaresima era permesso solo a coloro the
erano debitamente auturizzati dall'autorita ecclesiastica ; I'Hi tel - Dieu ne
aveva it monopolio; Luigi XIV raccomandava the anche a carte non si man-
giasse carne.
(7) L. Pruncl. La renaissance catholique en France an XVI1 °' siecle. Pa-
ris 1921 ; P. Broutin, La re forme pastorale ern France an XV11r S . Recherches
sur la tradition pastorale apres le concile de Trenie , 2 vol., Paris 1956; J.
Ferte, La vie religieuse darts les campagnes parisiennes (1622-1695), Paris 1962;
L. Perouas, Le diocese de la Rochelle de 1648 d 1724. Sociologic et pastorale,
Paris 1964; J . Dubois, La carte des dioceses de France avant la Revolution,
in Annales !.S.C. 20 ( 1965) 680-691 ; N. Ravitch, Sword and Mitre, Paris-La
Haie 1966 ; AA.VV., Le cardinal des nrontagnes . Etienne le Camus, Greno-
ble 1974 ; A. Chapeau-F. Combaluzier , Episcopologe francais des temps mo-
dernes, 1592-1973, in DHGE 18 (1977) 161-544; M. Peronnet , Les evCques de
l'ancienne France, 2 vol., Lille-Paris 1977; R. Tavcneaux, Le catholicisnre
dans la France classique , 1610-1717, 2 vol., Paris 1980. Si vedano i vane volu-
mi dell'Histoire des dioceses de France.
(8) A meta ' 700 le rendite di 6 episcopati erano inferiori alle 10.000 li-
re; 36 fra le 10.000 e le 25 .000 lire; 54 fra Ic 25 .000 e Ic 50.000 ; 23 arrivava-
no a una cifra fra le 50 .000 c le 75 . 000; Strasburgo superava lc 100.000; (ma
secondo it Plongeron le castrate effective di questa sede episcopalc supera-
vano it milione di lire).
(9) Questa procedura favoriva it potere monarchico ma metteva la S.
Sede at riparo dal sistema della Prammatica sanzione : P. Blet . Le concor-
dat de Bologne et la re fornre tridentine , in Gregoriantcm 45 (1964) 241-279.
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di Anna d'Austria veniva consultato it "consiglio di Coscienza" (al-
I'inizio composto da Mazzarino, Vincenzo Depaul e dai vescovi di
Beauvais e Lisieux) (10). Luigi XIV consultava invece ogni venerdi
it proprio confessore e l'arcivescovo di Parigi. I criteri di scelta era-
no diversi. Assoluta precedenza era data ai nobili, in quanto li si
riteneva meglio preparati a sostenerc con onore it loro ruolo.
"La nobiltd virtuosa ha spesso an particolare desiderio d'o-
nore e di gloria the produce gli stessi e f fetti dello zelo genera-
to dall 'amor di Dio; essa vive di solito con decoro e liberalitd
confortne a tale carica e conosce meglio it modo di agire e di
trattare con le persone" (11)
Si ebbero anzi delle vere genealogic episcopali: i Gondi a Pari-
gi, i La Rochefoucauld, i Bethune, i Potier, i d'Estrces, i Fouquet.
All'inizio del regno personals di Luigi XIV it 65% dei vescovi pro-
veniva dalla nobilta. La percentuale dei nobili diminuisce alla morte
del Re Sole al 39% (12) Vescovadi e abbazie erano appannaggio di
grandi famiglie di ministri e magistrati (13). Nonostante questo li-
mite, si ebbero nobili figure come Jean-Batiste Gault (t 1643), Alain
do Solminihac (t 1659), Nicolas Pavilion (1 1677), Etienne Caulet (t
1680) e Henri Arnauld (t 1692).
Una struttura caratteristica dell'Ancien regime era costituita
dall'Assemblea del clero, organismo elettico composto per meta da
vescovi e per meta da rappresentanti del clero inferiore (eletti pe-
rn solo da e Era i "beneficiari"). Iniziatesi net 1561, dopo un perio-
do di rodaggio le assembles avevano una cadenza periodica (ogni
10 anni le grandi assembles, ogni 5 anni le piccole assemblee). L'ar-
gomento principale dells riunioni era costituito dal sostegno finan-
ziario the dovevano dare alla monarchia, comprendente it "contrat-
(10) P. Blet , Vincent de Paul et 1 'episcopat de France , in Vincent de Paul,
Roma 1983, 81.114.
(11) Richelieu , Testament politique, Amsterdam 1688, 54, cit. in Tave-
neaux 1, 36.
(12) M. Peronnet , Les ee• ques de l'ancienne France, 2 vol., Lille-Paris
1977; N. Ravitch , Sword and Mitre, Paris-La Haie 1966.
(13) Sotto Enrico IV si era arrivati al colmo di ricompensare it poeta
Desportes per dei versi d'amore: dei benefici erano stati assegnati anche
a dei protestanti , conic Sully (ne aveva 4 con una rendita di 45.000 lire) c
Coligny. Alcune commende vennero concesse a bambini ; per i contempo-
ranei non era uno scandalo, in quanto vi vedevano un correttivo all'ecces-
siva ricchezza della ('hiesa e ad abusi dell ' esercizio del potere ecclesiasti-
co. Per le abbazie era prevista la concessione in commenda solo per quelle
maschili , e non per quelle femminili.
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to della decima" e it "dono gratuito" (14). Progressivamente le as-
semblee si occuparono di questioni concernenti la vita della Chie-
sa di Francia. Se furono inflessibili contro it protestantesimo, non
di meno si occuparono del diritto divino dei re, dell'autorita dei
vescovi e del papa, di questioni di fede, soprattutto in relazione al
giansenismo e dei rapporti fra vescovi e religiosi.
2. CLERO E RELIGIOSI (15). $ difficile off fire dati numerici
sui preti. Un'attendibile stima alla vigilia della rivoluzione france-
se fa ascendere a 60.000 it numero dei preti diocesani e a 70.000
(14) P. Blet , Le Clerge de France et la monarchic. Etude sur les assem-
blees genera/es du clerge de 1615 a 1666, Rome 1959; id., Les Assemblees du
clerge et Louis XIV de 16706 1693, Rome 1972. Avevano la netta prevalenza
le questioni economiche. Tuttavia di tanto in tanto venivano poste sul tap-
peto questioni di altro tipo, raccolte da "cahiers" di diversa proveniente
con le pis svariate proposte. Roma, nel timore the potessero trasformarsi
in un concilio nazionale le vedeva con sospetto.
(15) P. De Vassiere, Cures de campagne de 1 ancienne France, Paris 1933;
C. Simonin, Le bas-clerge en France au XVlle siecle d'apres la correspon-
dance de Saint Vincent de Paul, Paris 1952; AA.VV., Pretres d'hier et dau-
jourd'hui, Paris 1954; AA.VV., La tradition sacerdotale. Lyon 1959; X. De
Chalender, Les pretres, Paris 1963; J. Meuvret, La situation tnaterielle des
mentbres du clerge seculier dans la France du XVIIe siecle, in RHEF (1968)
47-68; M. Dupuy, Berulle et le sacerdoce. Etude historique et docirinale. Textes
inedits, Paris 1969; A. Lottin, Refonne catholique et Contre-Refonne en Flan-
dre: un rapport secret de Francois Desqueux sur le clerge lillois sous Louis
XIV, in RHEF (1970) 297-325; J.-P. Desaive, Clerge rural et documents fis-
caux. l.es revenus et charges des pretres de campagne an nord-est de Paris,
d'apres les enquetes fiscales des XVIP et XVllle siecles, in RHMC (1970)
921-952; J.F. Soulet, Traditions et re formes religieuses dans les Pyrenees cen-
trales au XVII'' siecle. Le diocese de Tarbes de 1602 a 1716, Pau 1974; B.
Plongeron, La vie quotidienne du clerge frartcais au XVllle siecle, Paris
1974; L. Mezzadri, Jesus-Christ, figure du Pretre-Missionnaire, dans l'Ceuvre
de Monsieur Vincent, in Vincentiana 30 (1986) 323-356; Traite des saknts or-
dres (/676) compare aux ecrits authentiques de Jean-Jacques Olier (i 1657),
ed. crit. a cura di G. Chaillot, P. Cochois, 1. Noye, Paris 1984; L. Trichet,
Le costume du clerge. Ses origines et son evolution en France d'apres les
reglenents de 1'F.glise, Paris 1986.
H. Fouqueray, Histoire de la Compagnie de Jesus en France des origi-
nes a la suppression, S vol.. Paris 1910-25; P. Godelrov de Paris, Les freres
mineurs capucins en France, 2 vol., Rome-Paris 1937-50; F. De Daiville, Les
Jesuites et V education de la societe f rancaise, 2 vol. Paris 1940; P. Delattre,
Les etablissement des Jesuites en France depuis quatre siecles, 5 vol.
Strasburgo-Enghien 1949-57; L. Cognet, La reforme de Port-Royal, 1, Paris
1950; M. De Chantal Gucudre, Histoire de 1'ordre des Ursulines en France,
3 vol., Paris 1958-63; P.W. Janssen, Les origines de la refonne des Carnes
en France au XVlle siecle, La Haye 1963; P. Zakar, Iistoire de la stricte ob-
servance de l'Ordre cistercien, Roma 1966; J. Sainsaulicu, Les ermites fran-
cais, Paris 1974; Y. Chaussy. Las Benedictines et la Refonne catholique en
France an XVII'' siecle, 2 vol., Paris 1975; M. Marcocchi, Esperienze di vita
consacrata femminile net mondo tra '500e '600 (Italia e Francia), in Vincent
de Paul. Roma 1983, 18-41.
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quello dei religiosi a religiose. La density media a di un prete o re-
ligioso per 100 abitanti, e di un prete secolare per 416 abitanti (16).
Come si vede it numero degli ecclesiastici con it progredire della
riforma non c cresciuto ma diminuito, se si accettano per buone
Ic stimc secondo cui ai primi del '6b0 ci sarebbero stati 100.000 preti
diocesani e circa 100.000 religiosi (17).
Per quanto concerne la figura del prete, si devono distinguere
i preti the avevano un beneficio, quelli a porzione congrua e gli al-
tri. Se ci si riferisce alla parrocchie rurali di Parigi, si vede the so-
lo 12 su 386 parroci hanno una rendita annua inferiore alle 300 li-
re (18), the per it XVII era notevole e at riparo dall'aumento del
costo della vita. Gli stessi preti "congruisti" erano in condizioni
discrete. Per gli altri, era necessario la ricerca di qualche altro mez-
zo di sussistenza.
La nomina dei parroci era in minima parte di spettanza dei ve-
scovi. A Limoges it vescovo poteva nominare solo 363 parroci su
868 parrocchie. Le altre erano nelle mani di coloro the avevano it
diritto di patronato. Per questo molti parroci appartenevano a fa-
miglie nobili o borghesi. P. Goubert ha calcolato the a Beauvais
su 64 seminaristi 4 erano nobili e 20 figli di famiglie borghesi. De-
gli altri nettissima era la maggioranza di persone in condizione ri-
spettabile (19). Quella del prete era dunque una condizionc appeti-
ta. Per entrare negli ordini era richiesto a titolo di patrimonio una
rendita annua di 50 o 100 e piu lire. Non per nulla i preti erano
it primo ordine del regno. Comunque fino al successo dell'introdu-
zione delta formazione dei seminari le quality spirituali, culturali
e morali del clero lasciano motto a desiderare. Visitc pastorali c
testimonianza contemporanee sono concordi nello stigmatizzare va-
ri viii attribuiti a questo clero: ignoranza nelle cerimonie della mes-
sa e nell'amministrazione dei sacramenti (20), ubriachezza, caccia,
Irequenza delle osteric, concubinato, attivita secolareschc. In ge-
nerate i parroci delle parrocchie piu ricche erano pit] attrezzati al-
meno dal punto di vista culturale. L'influsso della cosidetta "scuo-
(16) B. Plongeron , La vie quotidienne du clerge francais au XVIIIe sie-
cle, Paris 1974.
(17) R. Taveneaur, Le catl:olicisme 1, 123 s. Con una density the varia
fra i valori di un prete per 200 ahitanti c un prcte per 400 abitanti.
(18) J. Fcrtc, La vie religieuse darts les carnpagne parisiennes (1622-1695),
Paris 1962, 43.
(19) P. Goubert, Beauvais et le Beauvaisis de 1600 a 1730, Paris 1960.
(20) Per venire incontro a multi inconvenienti fu in questo periodo the
si ebbe l'unificazione della liturgic, the fete scomparire Ic antiche liturgic
gallicane.
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Ia francese" c molto importantc, non solo per I'apertura dei semi-
nari, ma anche per I'idea di vocazione (21).
Per quanto concerne la vita religiosa, nonostante ii persistere
di una fitta critica nci suoi confronti, emergono alcuni fatti signi-
ficativi.
In primo luogo I'introduzione delle nuove fondazioni. I gesui-
ti, the hanno un particolare legame con la Francia dopo I'emissio-
ne dei voti a Montmartre (15.08.1534), fondarono una Pitta rete di
collegi, cominciando da quello di Clermont. Dopo la breve eclisse
conseguente all'attentato a Enrico IV compiuto da Jean Chatel, lo-
rd ex-alunno, la Compagnia si riprese. Alla morte di Enrico IV le
case erano gia 50, divise in 5 provincic, con 1.200 membri. A meta
seicento i gesuiti saranno 2.000 in 70 case (22).
Un incremento ugualmente significativo venne da parte dei cap-
puccini. Dal 1573 in poi ebbero un irradiamento molto grande; nel
1600 erano gia 38 conventi, con persone di primissimo piano come
Benoit de Canfield, Ange de Joyeuse, Honore de Campigny, e it p.
Joseph de Paris, 1"'emincnza grigia" di Richelieu (23).
Dall'Italia vennero i Fatebenefratelli e i Barnabiti, come pure
l'idea ispiratrice delle Orsoline di Anna de Xainctonge (24). Le Or-
soline sono solo una delle facce della multiforme presenza delle
donne. Ricordiamo fa congregazione di Notre-Dame di Alix Le Clerc
c Pierre Fourier, lc Figlie di Maria di Jeanne de Lestonnac, le Fi-
glie delta Provvidenza di M.me de Pollalion, Ic Figlie di S. Genovef-
fa di M.nie de Miramion, Ic Dame dell'Unione cristiana di Anna de
Crozc, la Congregazione di Notre-Dame du Refuge di Elisabetta de
Ranfaing. Importantissima fu l'introduzione in Francia delle car-
melitanc per opera di Pierre de Bcrulle net 1604 e delle Visitandi-
ne di S. Francesco di Sales e di Jeanne do Chantal, the proprio con
la fondazionc della seconda casa net regno a Lione prescro la di-
mensione claustralc (25).
(21) A. Godeau, Discours de la vocation ecclesiastique, Paris 1651; Traite
s saints ordres (1676) cotnpare arts ecrits autltentiques de Jean-Jacques Olier
(?16571, ed. crit. a cura di G. Chaillot, P. Cochois, 1. Nove, Paris 1984.
(22) H. Fouqucray, Histoire de la C'ompa,nie de Jesus en France des on-
gines a la suppression, 5 vol., Paris 1910-25; F. De Daivillc, Les Jesttites et
)'education de la societc francaise, 2 vol., Paris 1940; P. Dclattre, Les eta-
blissetnent des Jesuites en France depuis quatre siecles, 5 vol. Strasburgo-
Enghien 1949-57.
(23) P. Godefrov de Paris, Les freres mineurs capucins en France, 2 vol.,
Rome-Paris 1937-50. Nei 1789 i cappuccini avevano 600 conventi.
(24) M. Dc Chantal Gueudre, Histoire de l'ordre des Ursulines en Fran-
ce, 3 vol., Paris 1959-63.
(25) M. Marcocchi, F..sperienze di vita consacrata fenvninile net trton-
do tra '500 e '600 ( Italia e Francia), in Vincent de Paul, Roma 1983, 18-41.
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Nuovo impulso venne alle comunity monastiche tradizionali
da interventi riformatori, come nelle congregazioni benedettine di
Saint-Vanne c Saint-Hydulphe, come pure in quclla di Saint-Maur.
Fra i cistercensi it fervore riformistico a testimoniato dai Foglian-
ti, dalla riforma di Port-Royal e dai Trappisti del de Rance. Fra i
canonici regolari ricordiamo i canonici di S. Genoveffa riformati
dal card. La Rochefoucauld, quelli del Salvatore di Pierre Fourier,
di Chancelade di Alain de Solminihac.
3. LE LIBERTA GALLICANE. II termine definisce meglio the
non quello di gallicanesinto l'insieme di idee, usi giuridici a atteg-
giamenti pratici della Chiesa di Francia (26). Dalla fine del '500 a
tutto it '600 esse si definirono meglio in duplice direzione: indipen-
denza del re e superiority del concilio ecumenico sul Papa. Nella
pratica it gallicanesimo fu pia sfumato di quanto si pensi. Nelle
liberty gallicane, qucll'insieme di tradizioni e costumi raccolte e
ordinate a fine '500 da Pierre Pithou si vollero condensare quegli
ambiti indebitamente usurpati dalla curia romana alle chiese e con-
servati e difesi solo dall'episcopato di Francia (27). Edmond Richer
(1560-163 1), sindaco dells facolty di teologia tentava di far passare
come dottrina comune della Sorbona non solo quella della supe-
riority del concilio sul papa, the c "capo ministeriale", cioe esecu-
tivo, sottoposto all'insieme dell'episcopato, ma anche la negazio-
ne delta superiority dell'episcopato sul presbiterato. In questo fu
(26) Sul gallicancsimo: V. Martin, Les origines du gallicanisrne, 2 vol.,
Paris 1939; A.-G. Mart imort, Le Gallicanisme de Bossuet, Paris 1953; id., Le
Gallicanisnte, Paris 1973; P. Blet, Le clerge de France et la nronarchie. Etu-
de stir les assernblees du Clerge de 1615 a 1666, 2 vol., Rona 1959; id., Les
Assemblees du Clerge et Louis XIV de /670a 1693, Roma 1972; R. Darricau,
Louis XIV et It, Saint -Siege. La negociation du traite de Pise (1664) d'apres
Jean-Yves de Saint-Prez gardien du depot des Archives des A f faires Etrange-
res, in Annuaire -Bulletin de la Societe de t'Histoire de France, 1964-65, 81-156;
Id., Louis XIV et le Saint-Siege. Les indults de nomination aux benefices con-
sistoriaux (1643-1670), in Bull. de litterature ecclesiastique, 1965, 16-34,
107-131; id. Les relations de Louis XIV et du Saint-Siege d'apres l'Histoire
des negociations des Ministres du Roi a la courde Rome (1661-1670) de Jean-
Yves de Saint-Prez, these de 3e cicle, 3 vol., Bordeaux 1969; id., 11 gallica-
nesimo, appendice III a E. Preclin-E. Jarrv, Le lotte politicize e dottrinali
(Storia della Chiesa XiXII), Torino 1974, 593-604; J. Truchet. La politique
de Bossuet, Paris 1966; B. Neveu, Sebastien-Joseph du Cant bout de Pontcha-
teau (1634-1690) et ses missions a Rome d'apres sa correspondance et des do-
cuments inedits , Paris 1969; L. Mezzadri, Orientamenti storiografici aituali
.calla questione della regalia e sui quattro articoli del /682, in E. Preclin-E.
Jarry, Lone politicize e dottrinali , cit., 579-584; L. Cognet, La vita delta chie-
sa in Francia , in Scoria delta chiesa, dirctta da H. Jedin , VII, Milano 1978,
67-86.
(27) P. Pithou, Les libertes de I'Eglise gallicane, Paris 1594.
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seguito da Simon Vigor (1556-1624) (28). 11 piO vivace e ferrato op-
positore fu Andre Duval (1564-1638), the difese apertamente I'in-
fallibilita del papa e ammise l'isolamento della Sorbona nel soste-
nere Ia tesi conciliarista (29). Richer fu condannato e deposto dal-
la carica di sindaco dell'universita. La difesa delle liberty gallica-
ne venne ripresa da Pierre Dupuy e Pierre dc Marca (30).
Nel 1626 l'affare Santarelli divenne quasi on affare di Stato.
Questo gesuita italiano aveva sostenuto in un libro pubblicato a
Roma le idee di Bellarmino fra cui quella secondo cui il papa pote-
va deporre un re eretico (31). La facolta di teologia fu concorde nel
condannare la tesi del gesuita italino. Poco dopo anche l'episcopa-
to si schiero con la facolta teologica quando alcuni libelli, dovuti
a gesuiti inglesi , immaginarono una chiesa non dipendente da un
vescovo, ma direttamente dal papa. Rispose un autore anonimo,
the si firmava Petrus Aurelius, era Jean Duvergier de Hauranne,
I'abate di Saint-Cyran (32).
LA VITALiTA DEL XVII SECOLO
Se confrontiamo la situazione della Chiesa francese fra la fine
del '500 c l'inizio del '600, e cvidente un profondo cambiamento.
Sembra un altro mondo. Una Chiesa senza inquisizione (33), the
doveva difendersi con le sue sole forze dimostri di essere riuscita
(28) Joannis Gcrsonii, Opera, a cura di E. Richer, 2 vol., Paris 1606; E.
Richer, De ecclesiastica et politica potestale lihellus. Paris 1611; S. Vigor,
Opera amnia, Paris 1683.
(29) A. Duval, l.ihelli de ecclesiastica ei politica potestale elenchus pro
supremo Romani Ponti ficis authoritate, Parisiis 1612; id., De suprema Ro-
mani Pontificis in Ecclesiam potestate adversus Vigoriton..., in J.T. Dc Ro-
caberti, Bibliotheca pontificia, I11. Rotna 1698.
(30) P. Dupuy, Traites des droits el Jibertrs de l'Egli.se gallicane, Paris
1639; id., Preuves des libertes de 1'Eglise gallicane, Paris 1639; P. De Marca,
Dissertationes de concordia sacerdotii et imperii, sea de libertatihus eccle-
siae gallicanae , Paris 1641.
(31) A. Santarelli, Tractatus de haeresi..., Romae 1625.
(32) Petri Aurelii opera iussu et impensis cleri gallicani.... Parisiis 1642.
Era una serie di opuscoli pubblicata a cura dell'episcopato francesc. Sulla
vicenda: C. Ccsneau, Le pore Yves de Paris et son temps (1590-1678), I! La
querelle des eveques et des rcgttliers (1630-1638), Paris 1646.
(33) Una dellc obiez.ioni (lei promotore della fede Prospero Larnberti-
ni (poi Benedetto XV) al processo di beatificazione di s. Vincenzo Iu la man-
cata denuncia di St. Cyran all'Inquisizione : Coste 111, 459-494 F. Combalu-
zier, Le proces de beatification de Vincent de Paul. in Divas Thomas 63 (1968)
184-201.
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a ritrovare in se stessa vitality e coraggio. Dopo un lungo periodo
di dipendenza spirituale e intellettuale si affermo uno stile france-
sc, anzi una "scuola francesc". Non vorrei ripctere quanto ho giy
scritto per it Mese vincenziano del 1984. Vorrei centrare in qucsta
occasione it discorso sul punto nodale del rinnovamento: la spiri-
tualite sacerdotale.
La spirituality sacerdotale oscilla fra due diverse tcologie, da
cui nascono diversi modi per intenders la stessa figura e it mini-
stero del prete.
Da un lato c'e la teologia dello Pseudo-Dionigi per cui it prete
assunto fra gli uomini e posto at di supra di essi, in quanto inseri-
to in quel complesso di gerarchie celesti-terrestri da cui viene la
santificazione per gli uomini c in cui passa la glorificazione di
Dio (34).
Dal lato opposto c'e la visione agostiniana, in cui l'accento non
e posto tanto sull'cssere a capo, ma sul scrvizio. II sacerdote, pre-
so dagli uomini , non a at di sopra di essi, ma a per gli uomini in
servizio fraterno (35). Pii the capo a un fratello, pity the comanda-
re to aiuta dall'interno.
Nella linea agostiniana it prete a I'uomo per la missione, men-
tre in quella antagonista e piuttosto l'uomo per it culto . Sono, e
chiaro, due polarizzazioni motto schematiche, in grade pie di defi-
nire una tcndenza, the non rinchiudcre it pensiero di un autore.
Cornunquc Sono utili a cogliere le diverse sfaccettaturc delle co-
siddetta scuola francese di spirituality (36).
(34) Edizionc recente delle opere: Time le opere, a cura di P. Scazzoso,
Milano 1981; sulla prospettiva tcologica: G. Moioli, Sulfa spirituality sacer-
dotale ed episcopale ins. Agostino, in La Scuola Cattolica 93 (1965) 211-222;
L. Mezzadri, La spirituality dell'ecclesiastico setcentesco in alcune fonti let-
terarie, in AA.VV., Problerni di storia delta chiesa nei secoli XVII-X VIII, Na-
poli 1982, 45-89.
(35) 0. Fusi Pecci, 11 Pastore d'anime ins. Agostino, Torino 1956: J. Pin-
tard, Le sacerdoce selon S. Augustin, Paris 1960; M. Pellegrino. S. Agostino,
11 pastore d'anime, Fossano 1960; id. 11 sacerdozio nell'esperienza e net pen-
siero di s. Agostino, in Serninariton 15 (1963) 219.238; id., Verus sacerdos.
Ii sacerdozio nell'esperienza e net pensiero di s. Agostino, Fossano 1965; G.
Moioli, Sella .spiritualita sacerdotale ed episcopale in s. Agostino, in La Scuola
Cattolica 93 (1965) 211-222; L. Serentha, Servi di miti. Papa e rescovi a ser-
vizio della Chiesa secondo s. Gregorio Magno, Torino 1980.
(36) L'espressionc coniata da G. Leturneau, c stata ripresa da H. Brc-
mond a da altri. Sulla spiritualita francesc: H. Bremond. Histoire Ittteraire
du sentiment religieux en France depuis In fin des guerres de religion jus-
qu'a nos fours, 12 vol., Paris 1916-36 (n. ed. Paris 1967); J. Gautier, L'Es-
prit de l'ecole francaise de spiritualite, Paris 1938; L. Cognet, La spiritualize
francaise au XVHC siecle, Paris 1949: id., De la devotion inoderne a la spi-
ritualite francaise, Paris 1959; J. Gals', Le sacrifice d'apres I'Fcole francaise
de spiritualite, Paris 1951; J. Le Brun, Le grand siecle de la spiritualite
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Pierre de Berulle (1575-1629) (37) to dapprima influenzato dal-
la "scuola astratta" come si vede nel suo primo scritto, traduzione
e adattamento del Breve compendio del gesuita italiano Achille Ga-
gliardi (38). Sotto l'influsso degli esercizi ignaziani e della spiritua-
lity teresiana di Anna di Gesu, ebbe una decisiva evoluzione in scnso
cristocentrico, the si combina in lui con la teologia dello Pseudo-
Dionigi, letta direttamente nelle fonti (39) o mediata dagli autori
renano fiamminghi (40). La spirituality sacerdotale e spirituality
dell'Incarnazione, nma inserita nella visione gerarchica dionisiana.
II sacerdote & prolungamento della missione del Verbo, net suo du-
plice movimento, ascendente e discendente. 11 sacerdote, celebrando
l'eucarestia e guidando le anime trasmette la santita di Dio. Per-
cib it sacerdote "ade risce"a Cristo, "onora"il Padre, principio del-
la tnissione del Figlio, "onora" it Figlio nella sua kenosi, divenen-
done strumento congiunto, "onora"lo Spirito Santo, dato the il cul-
mine dell'azione pastorale c la realizzazione dell'uomo "spiritua-
le" (41).
frantiaise et ses lendemains, in AA.VV., Histoire spirituelle de la France. Paris
1964, 227-285 (e la voce del DS); L. Cognet , /.a spirituality nzoderna. La scuola
francese (Storia della spiritualita cristiana, 6/2), Bologna 1974; M. Marcoc-
chi, La spirituality tra giansenisnut e yuietistno nella Francia del seicento,
Roma 1983; L. Pacho, Scoria della spirituality nwderna. Roma 1984; J. Au-
mann , Sonnnario di storia della spirituality , Napoli 1986; L. Mezzadri-C. Bro-
vetto, La spiritualitd cristiana nell'etd nzoderna (Storia della spirituality,
5), Roma 1987.
(37) Opere: Oeuvres completes, Paris 1644 (n. ed. Paris 1960); Opuscu-
les de piece, a cura di G. Rotureau, Paris 1944; Correspondance, a cura di
J. Dagens, 3. vol., Paris-Louvain 1937-39. lavori fondamentali: A. Molien,
Le cardinal de Berulle, 2. vol., Paris 1947; J. Dagens, Berulle et les origines
de la restauration catholique (1575.1610), Paris 1952; P. Cochois, Berulle et
l'Ecole francaise, Paris 1963; M. Dupuv, Une spiritualize de l'adoration, Pa-
ris 1964; G. Moioli, Teologia della devozione herulliana al Verho incarnato,
Varese 1964; J. Orcibal, Le cardinal de Berulle: evolution d'uue spiritualize,
Paris 1965; M. Dupuv, Berulle et le sacerdoce. Etude historique et doctrina-
le. Textes inedits, Paris 1969; F.G. Preckler, "Eta:" clrez le cardinal de Be-
rulle. Roma 1974; id., Berulle aujourd'ltui 1575-1975. Pour one spiritualize
de l'humanite du Christ, Paris 1978.
(38) Bref di.scours de l'abnegazion interieure (1597). Sul Breve compen-
dio A. Gagliardi. Breve compendio di perfezione cristiana e "vita di Isabella
Berinzaga", a cura di M. Bendiscioli , Firenze 1952.
(39) C'e tra I'altro una traduzione francese nel 1608: J. Le Brun, Le grand
siecle, 232.
(40) L. Cognet, Introduction aux mvstiyue .s Rheno-flamands, Tournai
1968.
(41) G. Moioli, Contrihuto alto studio del vocabolario della devozione
berulliana al Verbo incarnato , in AA.VV., Miscellanea Carlo Figini, Vene-
gono inf. 1964, 305-325.
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Unito sacramentalmente at Cristo, it sacerdote deve trovare nel
Verbo la sua "sussistenza" spirituale, deve essere "pure capacity
di lui, riempita di lui, the tende a lui". Come I'umanita di Cristo
e strumento congiunto personalmente alla Divinity, i preti sono or-
gani della sua grazia, e strumenti viventi di Dio sulla terra. Sono
come un'umanita assunta, the rende it sacerdote luogo dell'adora-
zione del Vcrbo. Per lui "lo stato sacerdotale a all'origine di ogni
santitez the deve esserci nella Chiesa di Dio"(42). I sacerdoti devo-
no fare "professione solenne di pieta "(43). Ora anche un osservato-
re distratto avrebbc notato the non mancavano i preti, ma le voca-
zioni. Penso in un primo tempo ad occuparsi delta riforma del cle-
ro come un facto di Chiesa. Si rivolse ad altri per indurli ad impe-
gnarvisi (44). Dopo I'insuccesso di quest contatti, si propose di rac-
cogliere un gruppo di preti, e indurli a vivere insieme in una co-
munita it cui baricentro fosse costituito non dal servizio apostoli-
co ma dall'esaltazione del sacerdozio. Per questo non erano neces-
sari i voti. Riprendendo un motivo borromeiano, the trovo negli
Oblati di s. Ambrogio, voile the i suoi fossero per i vescovi quello
chc i gesuiti erano peril papa. Nacque pertanto l'Oratorio di Gesu
(1611), una comunita i cui membri avrebbero dovuto santificarsi
non attraverso I'emissione dci voti, ma per la sola appartenenza
al sacerdozio, in cui c'era gia ogni santita, riunendo pertanto le tre
gemme del sacerdozio antico: autorita, santita e dottrina. I mem-
bri dell'Oratorio dovevano rimanere incardinati nelle diocesi d'o-
rigine, imitare it Cristo "religioso del Padre". L'attivita del sacer-
dote avrebbe dovuto essere legata piu al suo essere the al suo agi-
re. Nell'"aderenzu"il sacerdote si lascia penetrare dal Cristo; non
ha piu bisogno di regole, di autorita, di altri superiori all'infuori
dei vescovi, ne altra anima all'infuori delta carita (45).
Il succcssore di Bcrulle, Charles de Condren (1558-1641) (46),
un uomo geniale, it cui pensiero purtroppo e trasmesso in modo
(42) M. Dupuy, Berulle et le sacerdoce, 410 s.
(43) Ibid., 348 s. Pieta a lo stesso the perfczione.
(44) Fra cui Francesco di Sales a Cesar de Bus, fondatore dei Preti Bel-
la Dottrina cristiana.
(45) P. Auvray, L'Oratoire de France, in Oratorium 3 (1972) 57.67; J. Wa-
glev, The Oratory of France, 1629-72: a social history. Toronto 1976; W.
Frijhoff-D. Julia, Les Oratoriens de France sous l'Ancien Regime. Premiers
resultats dune enquete, in RHEF 65 (1979) 225.65; DIP 6 (1980) 775-780.
(46) Ch. De Condren, Lettres, a cura di P. Auvray-A. Jouffrev, Paris 1943;
D. Amelote, La vie du p. Charles de Condren, 2 vol., Paris 1643; J. Galy, Le
sacrifice Bans l'pcole francaise de spiritualite, Paris 1951; L. Cognet, La spi-
ritualitd, 210-226.
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indiretto attraverso i suoi discepoli (47), voleva innanzi tutto far
nascere nelle animc lo spirito di religione "che non puo sof frire the
vi sin qualcosa senza Dio".
Condren ha impostato it suo insegnamento sul sacrificio. Ma
it sacrificio del nulla non pub essere the nulla. C'e impotenza radi-
cale, the solo it Figlio di Dio pub colmare. Il Padre per questo manda
it Figlio per offrire questo perfetto sacrificio, perche solo Dio e un
alto di Dio e degno di Dio. Cristo si c completamente conformato
alle vedute del Padre nel sacrificio della croce the e cosi "titolo del-
l'infinita grandezza del Padre"(48). In questo sacrificio si realizza-
no le condizioni del sacrificio dell'antica legge . La santificazione
avviene ncll'Incarnazione, in cui it Salvatore e consacrato dalla Di-
vinita; cosi l'oblazione the a eterna e immutabile; I'uccisione era
necessaria, perche fosse capro espiatorio; la consumazione avvie-
ne nella resurrezione e la comunione nell'ingresso della gloria. Le
stesso condizioni si realizzano nella messa. II sacerdote dovra ri-
vestirsi di sentimenti di offerta di se; non gli bastera imitare Gesu
Cristo, ma dovra annientarsi in lui e morire nella sua unica immo-
lazione. La santita sacerdotale pertanto e maggiore di quella del
semplice cristiano. Nella comunione si partecipa di Cristo come
sue membra, net sacrificio si consacra nella sua persona. E Cristo
stesso the consacra in noi; it sacerdote non fa altro the prestare
la propria lingua, Ic proprie mani, it proprio spirito per un'azione
cosi divina. E come c'e un unico sacerdote a un unico sacrifico, i
sacerdoti lormano un solo sacerdote, a sono associati al suo sacer-
dozio. Percib it sacerdote deve offrire la mcssa come Cristo, con
('amore per la croce, e con la disposizione di sacrificare se stesso,
e di morire per Iddio.
Un insegnamento piit articolato ed esplicito viene da Jean-
Jacques Olier (1608-1657) (49). Discepolo di Condren, uomo dotato
di qualita notevoli, non sempre ben equilibrate, afferma the "ilprete
e piit tin Cristo vivente the un uomo"... "il sacerdote a colui che con-
tinua la vita di Gesii nostro capo. In lui Cristo vine per distribuire
(47) L7dee du sacerdoce et do sacrifice de Jesus-Christ , none suo: a una
compilazione pubblicata nel 1677 da Quesnel e ripubblicata net 1697: [)S
2 (19) 1376 : La Regle d'oraison e dovuta at p. Claude Seguenot.
(48) D. Amelote , La vie, 1, 136.
(49) Oeuvres completes , ed. Migne, Paris 1856; i Memoires finora mss.
sono accessihili grazie a M. Dupuy , Se laisser a !'esprit. I_'itineraire spiri-
tcel de Jean - Jacques Olier , Paris 1982; Traite' des gaims ordres ( 1676) corn-
pare aux ecrit .s authentiques de Jean -Jacques Olier(i 1657), a cura di G. Chail-
lot, P. Cochois , 1. Noye, Paris 1984; Lettres , a cura di E. Levesque , 2 vol.,
Paris 1935. Fra le biografie da ricordare quelle di P.M. Faillon (3 vol.,
3 1873), P . Pourrat ( 1932), A . Portaluppi ( 1947). Sintesi molto densa in DS.
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la grazia e la virtu a ciascuno secondo it suo stato "(50). I poteri e
le funzioni del prete sono: 1 ° produrre GesU Cristo; 2° dare lo Spi-
rito Santo alla Chiesa e santificare i fedeli; 3° offrire I'Eterno Pa-
dre stesso, offrendo Gesu Cristo, in comunione alla Chiesa. Nel pri-
mo punto Olier paragona la funzione del Sacerdote alla generazio-
ne di Maria nell ' Incarnazione e del Padre nella risurrezione. Di qui
scaturisce it dovere alla santita : "II prete dove vivere come on uo-
mo inleramente nwrto a questa vitae risorto a una vita nuovau (51).
In lui it Padre , the e principio dei doni , diventa dono ( 52). 1 preti
devono esprimere in questo mondo la vita nascosta di Cristo in cielo
e continuare quaggiu quella the lui avrebbe voluto condurre, se
cio fosse piaciuto at Padre ( 53). In Cristo si trasforma in un uomo
universale (54); "c it simbolo dell'unitd della Chiesa e della sua co-
munione : la Chiesa si riunisce a lui e per mezzo suo si presenta a
Dio come tutti i santi sono riuniti in Gesu Cristo nel cielo"(55). Tutto
it peso della Chiesa e conic riunito su di lui, percio "deve raccoglie-
re in se nltta la caritd , tuna la santitd a tutti i doni the in essa scor-
ge per non soccombere a tan to responsabilitd. Egli deve ahhraccia-
re e contenere tutto nel suo grande cuore" (56). E dunque una cosa
prodigiosa , a ver amente l'uomo di Dio (57). Ne scaturiscono come
conseguenze the
"deve vivere in finitamente lontano dal mondo; deve essere nel-
la impossihilitci morale di amare la creatura , perche it suo stato
spirituale , divinizzato , lo fa passare nella santitd divina e nella
eccellenza del suo essere , opposto a questo mondo" (58).
Come Cristo c stato sacerdote e vittima, cosi it ministero del
prete culmina net sacrificio e nell'offerta della vittima divina. De-
ve pertanto conformare i suoi sentimenti , le sue disposizioni inte-
riors, essere in uno stato di vera e propria consumazione di Dio:
"Non devono sentirsi soddis/atti the quando si sentiranno perduti,
( 50) Traite 3 , c. 2:182.
( 51) Ibid., 189.
( 52) Ibid., 195.





(58) Ibid ., 3, 4:209.
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inabissati, consumati interamente con Gesu Cristo in Dio" (59). E
piu avanti aggiunge: "E una vocazione di cielo sulla terra " (60). E
conclude:
"Dio ha compiulo due prodigi nella Chiesa: it prete e la Ver-
gine santissima ; it prete cite puressendo solo, rappresenia tutto
it ntondo, perche contiene in se tutto !'amore e tutta la devo-
zione del mondo per it Signore, e la Vergine santa che a la
creatura universale, portando net suo seno tutto it ntondo e
che, desiderando di salvarlo, intercede continuamente per lui
presso Dio" (61).
E dunque un ideate altissimo qucllo che si staglia ncll'insegna-
mento di Olier. Esso ha prodotto pero anche delle convinzioni co-
muni nella Chiesa. Viene messa in rilievo !'idea di "vocazione ". Al-
le pretese di persone che desideravano i vantaggi e i privilegi dello
stato, Olicr oppone taluni "segni", come l'innocenza delta vita, I'in-
clinazione verso le funzioni sacerdotali. Discepolo di s. Carlo (62)
raise in forte evidenza la separazione dal mondo, ma questo per
favorire la totality dcll'impegno pastorale. Come it Borromeo rac-
colse dei preti; non li voile religiosi ma preti viventi in comune, ani-
mati dal solo desiderio di vivere it loro sacerdozio. L'irradiamento
olierano piu che attraverso gli scritti c stato importante per i suoi
seminari c i suoi preti. Egli voile che it suo serninario fosse legato
a una parrocchia di Parigi, anzi alla phi popolosa, quella di St-
Sulpice. Gradualmcnte, per influsso dei suoi discepoli, in modo par-
ticolare di Tronson, it modello sacerdotale trasmesso fu piu del "re-
ligioso del Padre" che non dell'uomo d'azione; i suoi serninari fu-
rono giudicati pica una fucina di vescovi che non di preti. Comun-
que it suo stile modello in profondita it clero dell'Ancien regime.
La dottrina di sun Giovanni Eudes (1601-1680) (63) c anch'es-
(59) Ibid., 3, 5:219.
(60) Ibid., 220.
(61) Ibid., 3, 6:223.
(62) Fu I'editore net 1643 dell'edizione francese degli Acta ecclesiae tne-
diolanensis.
(63) Opere: Oeuvres completes, 12 vol., Vannes 1905-11; Oeuvres choi-
sies, 8 vol., Paris 1931.37; 11 Cuore di Gesti fornace d'atnore, Roma 1965. Fra
Ic opere sul sacerdozio ricordare it Memorial de la vie ecclesiastique (1681),
Le predicateur apostolique, e quella dal titolo Du bon confesseur; J. Arra-
gain, Le ctrur du Seigneur. Eludes sur les ecrits et !'influence de Saint Jean
Eudes, Paris 1955; J. Malonso, El eoraz6n de Maria en San Juan Eudes, 2
vol., Madrid 1958; P. Milcent , Saint Jean Eudes. Introduction et choix de
textes, Paris 1964; id., Pasteur duns le Christ pasteur; It, pretre selon Saint
Jean Eudes, in Vocation 240 (1967) 501-14; C. Bcrthelot du Chesnay, Les mis-
sions de Saint Jean !:'odes, Paris 1967; DS 8 (1974) 488-501.
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sa, sulla linea berulliana e oleriana, fortemcnte cristocentrica: "Vi
mando...Per annunziare lo stesso vangelo the ho annunziato"(64).
11 sacerdote e rivestito dal sacerdozio regale di Cristo, it suo sacer-
dozio e pertanto uno col suo: "Voi siete net sacerdozio del Gesu Cri-
sto viventi, the camminano sulla terra..., rappresentate la sua per-
sona, fate le sue veci"(65). Come Olier, it Sacerdote e dopo la Vergi-
ne la piu gloriosa conquista del Salvatore, per essere partecipi al-
l'ufficio di mediators, di giudice e di salvatore del mondo: "Siete
i salvatori del mondo the it Salvatore ha lasciati quaggh4 a! suo po-
sto per continuarvi e contpiervi !'opera della redenzione dell'uni-
verso" (66). Con una paging liricamente efficace, Eudes scrive:
"Voi siete la parse piu nobile del corpo mistico del Figlio di
Dio. Voi siete gli occhi, la hocca, la lingua e it cuore della Chie-
sa di Gesui: o per meglio dire, voi siete gli occhi, la hocca, la
lingua e it cuore di questo stesso Gesi4 ... Voi stele it suo cuo-
re: perche e per mezzo vosiro the Bona la vera vita, la vita delta
grazia in terra e la vita della gloria nel cielo a tutte le vere
membra del suo corpo" (67).
Queste accentuazioni risentono delta visione gerarchica dio-
nisana. Non si devono pero dimenticare le affermazioni in cui si
afferma the anche i fedeli Sono "vittime" a "sacrificatori".
Di fatto it prete esiste non per se stesso, ma per it servizio. Per
questo it prete deve rispondere a un appello di Dio; non basta una
sua decisione umana, non Basta nemmeno la pura attrazione inte-
riore. A questo sffetto Eudes sottolinea piuttosto it ruolo del con-
sigliere spirituals. Tutta la spiritualita sacerdotale the tie deriva
e dunque animata dalla carita pastorale, centrata sul simbolo cosi
caratteristico in lui, del "cuore".-!'amore del cuore di Cristo ha sal-
vato it niondo; net cuore it sacerdote riesce ad amare in modo obla-
tivo.
Condren, Oiler c Eudes scguendo Berulle, si collocano nella ten-
denza dionisiana; Vincenzo Depaul (1581-1660) (68) e piuttosto sul
(64) Oeuvres choisies, VI, 23.
(65) Ibid., 30.
(66) Ibid., 29.
(67) Ibid., 26 s.
(68) Su di lui: Vincent de Paul, Correspondance, entretiens, documents,
ed. P. Coste, 14 vol.. Paris 1920-25; XV. Paris 1970. Fra le biografie: L. Abel-
Iv, La vie du venerable serriteur de Dieu, Vincent de Paul..., 311 . Paris 1664
(rist., Piacenza 1986); P. Collet, La vie de Saint Vincent de Paul, 2 vol., Nan-
cy 1748; P. Defrennes, La vocation de Saint Vincent tie Paul. Etude de psy-
chologie surnaturelle, in RAM 13 (1932) 60-86, 160-183, 294-321, 389-411; P.
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versante agostiniano dell'uomo per la missione . Anche in lui it cri-
stocentrismo e evidente. Per questo Brcmond ha collocato Vincen-
zo nella scia di Bcrulle. In realty it sacerdozio a collegato dal santo
non agli stati eterni del figlio di Dio, ma alla sua missione storica.
Bcrulle aveva inteso fondare una compagnia di preti per rendere
omaggio alla condizionc eterna del sacerdozio di Cristo, Vincenzo
invece aveva voluto "onorare" pluttosto it Cristo visto misticamente
nel povero . L'incontro con i poveri diventa memoria di Cristo. II
suo Ideale di prete si colloca all ' interno del mistero della carita.
Come Cristo, it prete deve avere come solo pensiero la salvezza dclle
anime. Non insiste sul carattere sacrificale, sull'esscre "vittinta e
sacerdote"; Passe della sua spirituality sacerdotale passa da Cri-
sto c giungc ai poveri: "Non ttti hasta amare Dio se it rnio prossimo
non to ante" (69). Di qui la concezione di un sacerdozio the si fa
evangelizzatore e pane, per venire incontro alla duplice fame del-
I'uomo. Di qui la saldatura fra assistere corporalmente c spiritual-
mente:
"Quando i sacerdoti si applicano ulla cura dei poveri, fanno
l'u f ficio stesso di Nostro Signore e di ntolti grandi santi, i quali
non solo raccomandarono i poveri, nta Toro stessi li consola-
rono, li servirono, li guarirono. I poveri non sono membra af-
flitte di Nostro Signore? Non sono i nostri fratelli? E se i sa-
cerdoti li ahhandonano chi volete clue li assista? Percio se tra
voi vi fosse qualcuno the pensasse di appartenere alla Mis-
sione perevangelizzare i poveri e non persoccorrerli, per prov-
vedere ai loro hisogni spirituali e non ai temporali, rispondo
the not dobbiamo assisterli e farli assistere in tutte le ntane-
Coste, 11 grande canto del gran secolo, it signor Vincenzo, 3 vol., Roma 1934;
J. Delarue, L'ideal ntissiountaire du pretre d'apres Saint Vincent de Paul, Paris
1947; I.-B. Rouanet, Saint Vincent de Paul, pretre, instrument de Jesus-Christ,
Bourges 1960; A. Dodin, Saint Vincent dc' Paul et la charite, Paris 11975;
id., 1.'esprit vincentien. 1.e secret de Saint Vincent de Paul, Paris 1981; J.-M.
Ibanez, Vicente de Patil p los pohres de su tiempo, Salamanca 1977; L. Mcz-
zadri, Fra giansenisti e antigiansenisti. Vincent Depaul e la Cougregazione
delta Missione (1624-17,37), Firenze 1977; A. Orcajo-M. Perez Flores, San Vi-
cente de Paid. Espiritualidad v seleccicin de escritos, Madrid 1981; J.-M.
Ibanez, Realistno s encanmcidn, Salamanca 1982; AA.VV., Vincent de Paul.
Actes du colloque international d'etudes vincentiennes, Paris 1981, Roma
1983; L. Mezzadri, San Vincenzo de Paoli. It primato della caritd, in AA.VV.,
Le grandi scuole delta spiritualitd cristiana, Roma 1984, 553-575; id., San
Vincenzo de Paul. Una caritd senza frontiere, Milano 1986; id., Jesus Christ,
figure du Pretre-Missionnaire dans l uvre de Monsieur Vincent, in Vincen-
tiana 30 (1986) 323-356; J.-M. Roman, S. Vincenzo de' Paoli, Biografia, Mila-
no 1986; G. Toscani, 11 Cristo di S. Vincenzo, ivi, 357-405; id., La mistica dei
poveri, Pinerolo 21986.
(69) Vincent de Paul, Correspondance..., XII, 262.
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re da not e da altri ... Questo a evangelizzare con parole e con
opere, ed a anche quello the Nostro Signore ha praticato e quel-
lo the devono fare colors the to rappresentano sulla terra per
it loro carattere e ministero come i sacerdoti" (70).
Spirito concreto , non si avventuro in ardite speculazioni sul
sacerdozio , ma lavoro per i sacerdoti. Per venire incontro ai loro
bisogni inizi6 i ritiri agli ordinandi , poi l'impcgno dci seminari. Di
qui la tipica I unzione dei serninari dci Iazzaristi , chc con i sulpizia-
ni furono i grandi lormatori del clero francese (71).
( 70) Ibid., 87 s.
( 71) A. Degert , tlistoire des seminaires en France jusqu'a is revolution,
2 vol., Paris 1912; 1). Julia, /. expansion de la Congregation de la Mission
de la mort de Vincent de Paul a la revolution fran4aise, in AA.VV., Vincent
de Paul . Actes du colloque international d'ctudes vincentiennes, Pat-is 1981.
Roma 1983, 362-419.
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LA SOCIEDAD EN LA QUE VIVIO
VICENTE DE PAUL
INTROI)UCCION
En el espiritu de Vicente de Paul vida, pensamiento y accion
se entremezclan v se clarifican desde el interior. For eso es impo-
sible abordar a este creyente comprometido y arriesgado al mar-
gen de la circunstancia politica, social, econornica, religiosa en la
que su existencia tiene lugar. Su vida y su pensamiento son un for-
cejeo constante por asimilar una realidad que le viene dada y por
responder, desde la receptividad abierta v acogedora del entorno
a los problemas que la misma historia Ic depara. No es posibic des-
cubrir el sentido de la historia, hacer Line relectura de la "escri-
tura de la historia", interpretar cl acontecimiento Vicente de Patil,
sin conocer la arquelogia de la historia. Todo lo demas no seria mas
que proyectar los fantasmas inconsistentes de quicn construye un
"discurso" vacio de sentido y de objeto. Olvidarlo, seria descono-
cer que Vicente de Paul pertenece a ese gencro de hombres cuya
vida y pensarniento se desarrollan en interaccibn reciproca. El dato
de to vivido, la circunstancia que lo ocasiona, la experiencia que
cngcndra y prolonga se convicrten en Puente fecunda de reflexion
y esta de comportamiento practico. Por cso su vida se constituye
cn pauta hcrmeneutica de su pensamiento y su doctrina es la for-
mulaci6n do su fe y de su experiencia. En esta fe v en esta expe-
riencia integra to que ve y oye, to que detecta o sospecha, es decir
el mundo politico, social, economico, rcligioso en el que se desar-
rolla su existencia.
Dificultades para comprender la historia institucional
del tiempo de Vicente de Paiil
Analizar la sociedad, en la que vivid Vicente de Paul (1581-1660),
no es aplicarla unos esquemas preestablecidos, sacados de unos
sistemas antiguos o nuevos, concebidos al margen de ella. El his-
toriador no tiene que construir sistcmas preestablecidos. Su fun-
cion cs obscrvar, descubrir, tratar de comprender y de ayudar a
comprender.
Todas las clasificaciones escolasticas, juridicas o mundanas
desaparecen ante lo esencial: esta sociedad es ante todo una socie-
dad rural, que se organi;a en funcion de la tierra. Se desarrolla en
unos marcos demograficos, economicos, juridicos y mentales, que
ayudan a comprenderla.
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En este sentido hay que observar que la nocion de "sociedad
de ordenes", incluso si es interesante, util v con mucha frecuencia
exacta, no puede explicar totalmente to que es esta sociedad. El
formalisnw intransigente de la nocion de "sociedad de clascs" es
igualmente util y en alguna medida exacta, pcro esta todavia rnucho
mas lejos de dar razon de lo que es esta sociedad. Para compren-
der la sociedad del tiempo de Vicente de Paul, se requiere pene-
trarla lentamente, analizar so aspecto demografico, economico,
social, politico y religioso. Nuestra relectura de la historia do esta
sociedad se realiza necesariarnente en to "escritos" v "lo relatado".
Si no tenernos desdichadamente todos los secretos de esta slave
que nos perrnita interpretarlos, si podemos serialar los peligros que
nos acechan a la hm a de examinarlos.
Primer peligro : las Fuentes
Durante rnucho tiempo la historia institucional de la Francia
del tiempo de Vicente de Paul se ha alimentado casi exclusivamente
de textos oficiales: ordenanzas, reglamentos administrativos, ins-
trucciones dirigidas a quienes debian aplicarlas y hacerlas aplicar
en las provincial. Por to mismo habia una tendencia a sobre esti-
mar la cficacia de la "monarquia administrativa". No se puede
dudar del valor de estos documentos. Pero al mismo tiempo se
requiere admitir que no nos informan de la aplicacion concreta de
estas decisiones tomadas al mas alto nivel del gobierno de la naci6n.
Mas atin, dada su repeticion, nos inclinarlamos a dudar de su cfi-
cacia. Son otras fuentes - notariales, judiciales, privadas - ]as
que permiten hoy percibir macho mejor las resistencias concretas
a las ordenes provenientes del poder central.
Segundo peligro : la atomizacidn de los estudios
de las itatituc•iones
Sc puede, de acuerdo con una logica aparente, abordar sucesi-
vamente los Consejos del rey, los agentes de ejecucion, los cuer-
pos judiciales, los agentes a travcs de los cuales se ejerce la fun-
ci6n fiscal, el reclutamiento y la organizaciein de los ejcrcitos, [as
cclulas de la vida local. Todos estas aspcctos han lido tratados en
obras excclentes, a las que remitimos (1). Dc lo que se trata es de
aprehender las grander lineas del funcionamiento global del sis-
terna en su evolucion.
Tercer peligro : la tentacion de una historia rectilfnea
No se puede dudar de la eficacia creciente, a travcs del siglo
- 459 -
XVII, del aparato o sistema del poder central en la sociedad fran-
cesa, cuyo progreso decisivo se situa at final del mismo y durance
el reinado de Luis XIV. Pero este progreso no se llevo a cabo sin
reacciones y contragolpes: periodicamente la coyuntura politica,
o economica, o militar ponian en tela de juicio to que se conside-
raba ya por adquirido.
1. ASPECTO DE.MOGRAFIC O
La sociedad del tiempo de Vicente de Paul estaba arraigada
solidamente en un territorio de cerca de medio millon de kilome-
tros cuadrados. En este territorio vivian unos veinte milloncs de
hahitantes. Esta cifra certifica que Francia fue con mucho el reino
mas poblado de Europa, a excepcion de la lejana Rusia. Esta fuerza
dernografica concurre a explicar su potencia politica.
Tal cantidad de habitantes aseguraba al rey de Francia recur-
sos materiales muy sustanciales. De esos aproximadamente veinte
millones de habitantes, al mcnos doce millones eran productores
y por consiguiente casi tantos contribuyentes. Aqui se encuentra
el filon mas fuerte de la potencia francesa del rey Luis. Es sufi-
ciente quc cstos s6bditos no sean miserables y que admitan pagar
los impucstos pars que no solo esten aseguradas las enipresas
gubernamentales, incluida la guerra, lino tambien para quc el
futuro del pals se vea sin una inquietud grave. A pesar de las resis-
tencias de los contribuyentes, el sistema fiscal termina por ser tole-
rado, incluso si hoy nos parece desigual, mediocre, pesado. Los
hechos constatan que los habitantes, exceptuados algunos estamen-
tos sociales, algunas regiones y en determinados arios, continuan
viviendo, trabajando N. pagando. Esta casi constants veintena de
millones de habitantes nos Ileva a afirmar que, a pesar de tantos
aspectos miserables y de tantos episodios tragicos, la relativa
riqueza del pais constituyo uno de los grander Iactores de su soli-
dez. A esta riqueza hay que arfiadir tanto la variedad de clima, de
tierras v de agua como el coraje y la ingeniosidad de los hombres
que trabajan la tierra.
Para un reino de csta extension, una densidad de 40 habitan-
tes por kilometro cuadrado constituia una transformacion acep-
table, incluso si hoy nos parece modesta. Este cquilibrio optimo,
entre economia y poblacion, es lo clue Francia podia soportar dodo
su tipo de produccion, su nivel tccnico, sus modalidades de con-
sumo y de comercio, sus costumbres fisicas y sus habitos mentales.
No obstante este mantenimiento de unos veinte millones de
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habitantes , considerado en periodos de larga duracion , hay que
senalar que esta poblacie)n no resultaba joven , porquc envejecia
demasiado de prisa . La edad media de vida era de 35 anos y la mor-
talidad infantil alcanzaba a 1 de cada 4 nacidos antes de cumplir
cl aiio.
En algunos anos, y sobre todo en algunas cpocas de los mis-
mos, la pohlacion rural sc transformaha, al verse sometida a osci-
laciones abruptas, a veces brutales. Las cosechas insuficientes,
seguidas de epidemias, acompanadas de las guerras, diczmaban con
sus victimas a la poblacion. La muerte aparecia entonces con tres
rostros apocalipticos, a veces distintos, con frecuencia entremez-
clados. Estas tres calamidades, temidas por los hombres desde el
comienzo de los siglos, se lanzaban sobre los subditos del rcy de
Francia.
1. La guerra
La guerra, que es siempre atroz y revistc la forma de atroci-
dad dc su epoca, causaba cantidad de victimas, especialmente en
las regiones de Lorena, Champana, Picardia y en los alrededores
de Paris. Los desastres de la guerra desconcertaban y arruinaban
al pueblo, al impedir el trabajo, el comercio v el mercado. Los ejer-
citos dejaban con frecuencia a su paso, sobre todo en el Norte y
en cl Este, contagio, devastacion, miscria y muerte. Esta soldadesca
violenta v desenfrenada no tuvo limites en sus excesos.
2. La peste
Hasta 1650 la geograf is de Francia se vio cubierta por "el mal
quc esparce el terror". La peste bubonica o pulmonar, aparecia y
caminaha frecuentemente con fuerza devastadora. Algunos vera-
nos, en cortas sacudidas aterradoras, llego a diezmar la cuarta o
tercera partc de los habitantes de una region, de una provincia.
Inmediatamente que aparecia una grave cpidemia, se provocaha
el panico entre los habitantes. A pesar de las precauciones v con-
juros contra ella, el mal invadia los cuerpos y se propagaba por
el espacio.
Ott-as epidernias menos "espectaculares", pero quizas mas peli-
grosas, pudieron provocar en algunas provincias otras "crisis de
mortalidad". La viruela diez.maba cada 5 anus a los nirios de 3 a
7 anos. Las gripes, la malaria v las disenterias no dejaron de
cobrarse millares de victimas, sobre todo inmediatamente despues
de las fuertes crisis de subsistencia.
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3. El hambre
El hambre se presento en escena con frecuencia y regularidad,
sobre todo en el Norte, Centro y Este de Francia. Su origen se debia
a fenomenos atmosfcricos y era la consecuencia do una economia
demasiado cereal, de un conjunto de costumbres economicas y
sociales que imponian una estructura mental.
La gran mayoria de los franceses de esta epoca se alimentaha
principalmente, a veces Iasi unicamente, de gachas, de sopa y de
pan. En In alimentacion de los pobres dominahan los cereales.
La cosecha de trigo, al menos en una parte del reino, no era
suficiente para satisfacer las necesidades inmediatas. La tierra, des-
provista de abonos, mal arada, producia muy poco. La lentitud de
la informacion y de los transportes impedia socorrer rapidamente.
Cuando se propagaban rumores de "carestia", agravando in ame-
naza, los precios se doblaban, a veces se triplicaban. Imposible
poder comprar. La mitad de los franceses buscahan otros alimen-
tos, generalmente infectos, enviaban a los nirios a pedir, robaban,
se encolerizahan violentemente contra los acaparadores, llegando-
les a amenazar y a golpear. El hambre de los arios 30 provoco enfer-
medades. Las calamidades de 1649-1653 causadas por cuatro malas
cosechas, por cuatro hambres acumuladas, se vieron agravadas por
las tropas vagabundas del tiempo de in Fronda, por In inseguridad
de los carninos. La correspondencia, dirigida a Vicente de Paul,
relata escenas de antropofagia y otras miserias. En realidad la
mayoria de la poblacion se alimentaba muy deficiente a insuficien-
temente. Sin duda la "carestia" fue la causa principal de la crisis
demografica del tiempo de Vicente de Paul.
El hecho de que, despues de uno o dos anus de mala cosecha.
la mayoria de In poblacion sea reducida a la enfermedad y a la ina-
nicion muestra claramente los defectos esenciales de esta econo-
mia y de esta sociedad. Al mismo tiempo indica que In mayoria de
los campesinos no gozan de indepcndencia economica ni cosechan
lo suficiente para subsistir. Y el mundo de los obreros y de los
pequerios artesanos de la ciudad no poseen rccursos suficientes
para afrontar esta carestia. Cuando esta es brutal, hace aparecer
a in vez la mediocridad de los mecanismos cconomicos v la extrema
desigualdad de las diferencias sociales.
Las grandes crisis demograficas de 1630 y ]as de 1648-1653 coin-
ciden con las grandes crisis economicas, desencadenas por un
aurnento ciclico considerable de los precios del trigo. Por consi-
guiente no es exagerado pretender que el precio del trigo consti-
tuyo un verdadero "barometro" demografico, y que de In crisis eco-
nomica de tipo antiguo surgio la crisis demografica de tipo anti-
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guo. Si la vida y la muerte de los hombres dependen de los precios
del trigo, es porquc los cereales dominan la economia y la socie-
dad. Esto supone que la mayoria de los hombres no puede cose-
char suficiente trigo para vivir , o bien no posee suficientes recur-
sos Para comprarlo cuando su precio aumenta considerablemente.
La crisis agricola produce entonces una crisis economica y esta
desencadena at mismo tiempo los dalos del pan caro, del hambre,
del paro obrero, de la miseria y de la muerte.
Sin embargo esta poblacion , sometida a estos contragolpes bru-
tales, trata de afrontar la obsesi6n de la muerte con una fuerza espe-
cial del impulso vital: la reproduccion humana se desarrolla a un
ritmo suficiente para dar pahulo a la muerte y para defender la
raza.
ll. ASPLLCTO F('O QMICO
A veces se ha preguntado si en la sociedad del tiempo de Vicente
de Paul, como en todo el Antiguo Regimen, el sistema juridico y
politico no habia sido "determinado" por el tipo de economia v los
"modos de producci6n" en los cuales se desarrollo. La existencia
de vinculos entre to economico, to social, lo politico c incluso lo
mental no puedc sorprendcr mas que a los ingenuos.
Con frecuencia se utilizan los criterios de los teoricos, de los
autores de rnemorias, de los hombres de gohicrno, la correspon-
dencia administrativa para reconstruir la economia antigua. Ello
equivale simplementc a escuchar y reproducir los sistemas de unos,
las declaraciones y las justificaciones de otros. Toda teoria es ante
todo un testimonio sobre los te6ricos y su entorno. Igualmente los
textos legislativos como los montones de papel de Ia adrninistra-
cion oficial , tcstimonian ante todo el medio ambiente que los ha
producido.
Otro metodo mas humilde v mas lento, practicado paciente-
mente desde hace mas dc vcinte arios, parece mas seguro. Se trata
de analizar al microscopio los archivos de las parroquias. Solo por
este medio se puede Ilegar a conocer de manera cuantitativa el
aspecto economico de la sociedad del tiempo de Vicente de Paul.
Ello significa que el historiador paciente gana en seguridad, lo que
pierde en extensi6n y en pretension. La multiplicacion de los ana-
lisis locales y provinciales, desde hace veinte arios, termina por
construir una imagen de la economia francesa del siglo XVII, capaz
de proporcionar una sintesis provisional de la misma.
A la mirada del hombre de hoy, es decir a distancia, la Francia
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del siglo XVII se le puede presentar Como un terreno agricola rico,
pero con un gran retraso tecnico, una industria o "manufactura",
segi►n el termino de la epoca, textil mediocre, pero interesante por
proporcionar a los campesinos una ayuda economica, una fortuna
nacional importante, pero inmovil y, en consecuencia, infructifera.
1. Una economic de un aplastante predominio agricola
Para coinprender la Francia del tiempo de Vicente de Paul, v
por consiguiente su realidad economica, se requiere no olvidar que
es un pais agricola. De un ochenta a un ochenta y cinco por ciento,
los franceses del siglo XVII viven en el mundo rural y sus ocupa-
ciones son rurales. Incluso, al menos el cincuenta por ciento de los
trabajos de la manufactura tcxtil se realizan en la campiria.
Este aplastante predominio agricola se expresa no solo en la
busqueda casi angustiosa de la subsistencia - los cereales - sino
tambien en la necesidad de cambiar o vender a fin de "comprar"
la moncda indispensable para pagar a los recaudadores de impues-
tos reales. iiablaremos de ello cuando nos refiramos a la realidad
o aspccto social.
2. Una industria o "manufactura " mediocre
La "manufactura" en cl siglo XVII frances, evoca mas una
nebulosa de obreros dispersos, aunque relativamente especializa-
dos de un producto natural simple, como la lana, que una concen-
tracion de edificios y de trabajadores. Es menester insistir en el
caracter mediocre, subordinado y dependiente de la manufactura
con relacion a Ia economia predominantemente agricola de la que
hemos hablado anteriormente. Sc requiere anadir igualmente que
eran mas nurnerosos los quc trabajaban en el mundo rural en el
tejido de la lana que los obreros asalariados de las ciudades. Solo
en los trabajos de blanqueo, de tenido y de comercializacion la mano
de obra era mas numerosa en las ciudades que en la campina.
Dado lo reducido del sector metaltirgico y lo fluctuante del sec-
tor de la construccion, la manufactura en el tiempo de Vicente de
Paul se basaba esencialmente en el textil. Este predominio del tex-
til se debia al consumo interno y a la exportacion. Al requerir una
mano de obra importante, proporcionaba un suplemento salarial
a cicntos de miles de campesinos. Esta manufactura textil, a la vez
masiva v dispersa, desempeno un papel mucho mas importante de
lo que deja suponer el valor bruto de su produccion. Incluso si este
valor no llego al cinco por ciento del producto nacional bruto y el




Los transportes, una de las fucntes de movilizacion de hienes,
resultaban lentos, incomodos y costosos en el siglo XVII frances.
El transporte realizado por los caminos y por las grandes cal-
zadas o "caminos reales", ademas de no ser seguro, era Caro y lento.
El polvo o el barro, segi n las diversas epocas del ario, la falta de
arreglo, al no ocuparse apenas de ellas, alargaban los viajes inter-
minablernente: la media era de una legua a la hora, es decir, de cua-
tro a cinco kilometros. Solo los mas rapidos, los que "cubrian el
correo", y a condicion de cambiar de caballos en cada etapa, podian
alcanzar el vertiginoso ritmo de veinte kilometros a la hora. Las
empresas mas rapidas realizaban como maximo entre cuarenta v
cincuenta kilometros al dia.
Los abundantes impuestos de "peage" encarecian los gastos
del transporte. Unicamente los comerciantes y los organismos ofi-
ciales enviaban las mercancias por este medio y solamente las per-
sonas acomodadas viajaban en los coshes de caballos. En estas con-
diciones se explica la explotacion por personas atentas a los nego-
cios del monopolio del transporte del correo y del personal por
tierra desde el tiernpo de Luis XII1. Entre otras Vicente de Paul.
El transporte predominante en esta epoca se realizaba a tra-
ves de rios navcgables y mares. Si se tiene en cuenta quc los rios
resultahan innavegables mas de la mitad del ano, a causa de la
sequia o de las crecidas, se puede mantener que aun este medio
de transporte nos parece modesto. Por ariadidura los agentes con-
trolahan todas las estaciones fluviahles v exigian en ellas cantidad
dc derechos e impuestos, especialmente a traves del Loira. Tan
numerosos y complicados Bran, que los mejores especialistas de
hoy no pueden Ilegar a precisarlos.
La mediocridad, la inseguridad, el coste clevado de los trans-
portes concurren a conl irmar que la Francia del tiempo de Vicente
de Paul es una nacion compuesta dc mosaicos campesinos, provin-
ciales, irregulares, en la que predomina la Vida local, dispersa, mal
comunicada. Igualmente ayudan a explicar, y de manera decisiva,
Ia dificultad do reinar en el la N. de ver que las decisiones del poder
central Ileguen a scr conocidas y escuchadas en toda la extension
del reino. Esto contribuyc a proteger el gusto por la independen-
cia prcwvincial y la pasividad individualista que dominan en esta
sOcirdad.
4. Un sistema monetario complicado y vetusto
Resulta dificil explicar lo que fue el sistema monetario del siglo
XVII frances. Lo relacionado con la moneda v el credito ofrecen
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tanta complejidad quc no se puede hablar de ello mas que con una
"simplificaci6n casi escandalosa".
La libra turnesa (de Tours) (moneda unitaria francesa en use
en el siglo XVII) no tenia ninguna consistencia monetaria . El valor
de la libra en gramos de plata fuc de 18 hacia 1500, dc 11 hacia
1600, de 8 de Richelieu a Colbert. Esta evolucion constata la deva-
luaci6n de la moneda casi en cascada. Por encima del valor de la
libra turncsa existia cl "escudo de oro" N, desde 1640 el "luis de
oro". Por dcbajo del valor do la libra existian peque ias monedas,
sin gran valor para los particulares avisados. Y sin embargo era
la moneda con la que se pagaba at pueblo, to que le Ilevaha a veces
a sublevarse. Las monedas de oro y dc plata, fundamento de la
riqueza de un pais, no ahundaban en Francia , debido a que apenas
poseia metales preciosos.
Algunos factores complican este cuadro monetario simplista:
En primer lugar porque el valor de cada moneda era fijado por
orden real. Un medio c6modo para devaluarla. Ademas, hasta 1640,
las monedas eran real acunadas, to que permitia a habiles artesa-
nos nicterlas en acido para extraer parse del oro o de la plata que
contenian. Por ar adidura circulahan en Francia diferentes mone-
das extranjeras, especialmente la moneda de cobre espariol, la
inglesa, la italiana, la imperial, etc. Esta circulaci6n de moneda
cxtranjera, prohihida en principio, no s6lamente termin6 siendo
tolerada sino tambicn Icgalizada. Esta diversidad dc moneda cor-
riente permitia una especulacion frccuente , incluso en contra de
la moneda del rey. Se tleg6 asi a hacer desaparecer del mercado
la moneda del oro ' a veces incluso la de plata. Todo ello provo-
caha unas opcracio ncs romplicadas, que no siempre favorecian a
la econ(mria Trance a.
Los comerciantes, especialmcnte los extranjeros, tenian su
curso particular del camhio de moneda: on escudo ficticio del valor
de tres lihras representaba a la moneda francesa en los mcrcados
extranjeros, principalmente en Amsterdan. Pero no se puede olvi-
dar quc la Banca de Amsterdan, de una solidez incomparable, sos-
tenia v controlaba toda la economia de las Provincias Unidas, ade-
mas de sere] centro mercantil del dep6sito del mundo. Los comer-
ciantes y los politicos franceses encontraban alli el trigo baltico
en los momentos de "carestia ", la artillcria sueca y la polvora lie-
jesa en tiempo de guerra, incluso los arenqucs de cuaresma y la
lana espanola . Y, por supuesto, los prestamistas a grandes intereses.
Senalemos , finalmente , quc Francia en el siglo XVII no tenia
Banca de Estado, ni siquiera una Banca privada s6lida y estable.
Sc Baba cI titulo do banquero a algunos comerciantcs importantes
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que realizaban el cambio, prestaban a grandes intereses, partici-
paban en negocios complicados y oscuros, cuyo objetivo principal
consistia en aprovecharse del infantilismo financiero de un Estado
que no tenia ni presupuesto ni finanzas regulares. Nada en abso-
luto se asemejaha en Francia a una Bolsa.
Se sabe que los analisis economicos permanecen un tan to abs-
tractor, si se les corta de su soporte social. De ahi que los fenome-
nos monetarios solo se comprenden cuando se les situa en los mar-
cos sociales. Con rclacion a cstos se puede afirmar que en la Fran-
cia de Vicente de Paul se encontraban niveles muv diferentes de
fortuna. Y es en ellos donde los problemas monetarios se plantea-
ban de manera muv diferente:
- La Fortuna de la mavoria de los franceses, constituida por
pequenos y medianos campesinos, consistia en las cosechas bajo
codas sus formas.Todo lo demas que podian necesitar para vivir
o subsistir, lo conseguian por intercambios de productos, por un
trabajo suplementario, por otros servicios recibidos o por deudas
consignadas en su pasivo. La moneda sonante y contante solo la
necesitaban para pagar los impuestos reales. La manera de conse-
guirla era mediante la yenta de pequenos productos caseros, adqui-
riendo compromisos de trabajo o adquiriendo deudas con los posee-
dores de dicha moneda, mediantc hipoteca de sus tierras. En los
medios populares, la moneda brill6 sobre todo por su rareza, su
escasez o su ausencia.
- Los problemas monetarios franceses se prescntaron de
manera muy distinta en los niveles mas altos de la sociedad, espe-
cialmente en los grander comerciantes `, financieros. Unos y otros,
juntamente con algunos ministros, se lamentaban de la escasez de
las huenas monedas de oro v plata. Se puede dudar de lo exacto
de estos lamentos. La prueba se encuentra en que, cuando hay succ-
siones importantes v dificiles de arreglar, aparecen centenas y mil-
lares de escudos o luiscs de oro y do libras dc plata. El mismo fen6-
meno se reproduce cuando se realizan brillantes matrimonios y
sobre todo cuando se estableccn los arrendamientos de los impucs-
tos realer entre el rey v los grandes financieros. En estos casos se
yen Ilegar a los domicilios de los notarios, a los patios de las man-
siones de los grandes y al ministerio de finanzas, cantidad de car-
retas o de carrozas transportando monedas de oro y plata.
- Solamente en el mas alto escalon de comerciantes v finan-
cieros, el papel, es decir, la letra de cambio o billete, constituyo
la moneda real. Esta se apovaba en la existencia de mercancias y
sobre todo en el credito, es decir, en la confianza de los comercian-
tes y financieros, ya que todos se conocian. Los financieros repre-
sentan una de las figuras mas famosas de este tiempo. Ellos cons-
tituyen la prueba mas clara de la incapacidad de la rcaleza fran-
-467-
cesa de organizar sus presupuestos y sus finanzas . A pesar de ser
las "sanguijuelas " del rein , segdn la expresion de Richelieu , el Anti-
guo Regimen no pudo prescindir de ellos ni ellos , a so vez, del
Estado.
Ill. ASPECTO SOCIAL
En el siglo XVII los estamentos de la sociedad permanecen los
mismos de la tradicion . En el reino se hacia la distincion entre los
que oraban , los que luchaban y los que trabajaban , " cstos ultimos
innobles, por ser utiles" . Estas distinciones conliguraban la "estra-
tificacion social " cuyos estamentos eran cl clero, la nobleza y el
pueblo o Tercer Estado.
El fundamento de tales distinciones se arraiga en la dignidad,
estima y calidad de servicios, de acuerdo con las estructuras men-
tales de la epoca, encarnan una concepci6n religiosa y militar de
la sociedad y refleja una economia primitiva . Correlativas a fun-
ciones sociales , estas distinciones no corresponden ni a rendimien-
tos econ6micos ni a competencias personates . Se requiere senalar,
Como to hemos hecho en la introduccion, que la realidad social con-
creta no concuerda exactamente con esta estructura jerarquica y
hieratica. El favor del rev y la economia producian en la practica
otro estilo de vida social menos inamovible y diferentemente estruc-
turado y dignificado ( 2). Ello significa que un "ordcn " o estamento
en apariencia unico encubria realidades muy diversas . Un unico
estamento : el clero. ; Pero en su interior cuantas jerarquias! La
nobleza ,jamas Ilego, a pesar de sus tentativas durantc la Fronda,
a organizarse como el clero . En cuanto al "Tercer Estado" - y so
terminologia ya es esclarecedora - fue un "estamento negativo",
al que solo se definia por aquello de lo que se le excluia: el servicio
de Dios y la "sangre azul". Y sin embargo , en su interior se situaba
la verdadera f rontera , la que separaba el mundo de los participan-
tes en el poder y el de los excluidos, el mundo de los nobles y cl
de los an6nimos, la elite y las masas.
EL CLERO
El clero de Francia , corporacion tradicional como la nobleza
y la burguesia , goz6 de una gran influencia en la sociedad del siglo
XVII frances . Esta influencia se origin en las riquezas que poseia
y en los recursos financicros que utilizaba . Los bienes constitui-
dos por las propiedades eclesiasticas y religiosas , a las que hay que
anadir las rentas e impucstos percibidos por el personal de la Igle-
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sia, constituyen un tercio (1/3) de la riqueza total de la nacion (3).
Si la economia de la nacion no se resintio demasiado , se debio a
que e ) sistema de colacicin de beneficios, la encomienda, puso en
circulacion la mayor parte de esta riqueza. En el grado superior
de la jerarquia , los ohispos Bran personajes importantes, cuva
influencia se hacia sentir en la politica del rey y en la sociedad.
El parroco era un "senor" y sometfa a sus parroquianos al
"diezmo".
Dejando aparte su funcion religiosa , el alto clero reunio entre
sus miembros a personas de origen noble o burgues . Con el favor
del rev v la confirmacion del Papa, las diversas noblezas y hurgue-
sias instalaban a sus segundones en el episcopado y en los mejores
conventos , en los que vivian de las rentas serioriales y do la ticrra,
unidas a sus funciones . Exceptuado el bajo clero de los vicarios
y de los sacerdotes " hahituales ", es decir , sin beneficio y sin minis-
terio pastoral preciso , los parrocos urbanos y rurales gozaron de
una buena situacion , en comparaci6n de la mayoria do los campe-
sinos y de los obreros de la ciudad (4). Estas diferencias entre "bajo"
y "alto clero " nos manifiestan que este grupo social se vio some-
tido, tanto o mas quc los otros grupos sociales, a la disgregacion
tradicional del estamento juridico de la sociedad.
La gran cantidad de sacerdotes y religiosos es otro aspecto del
podcr e influencia de la Iglesia, del clero, que Ilego a representar
el dos por ciento de la poblacion . Una encucsta , realizada con minu-
ciosidad alrededor de 1660 , constata 136 arzobispos y obispos,
40.000 parrocos , 40.000 entre vicarios, capellanes, confesores de
religiosas, sacerdotes " habituales ", 5.000 abades o priores secula-
res, 16 .000 canonigos . Todos ellos suman 101.000 eclesiasticos del
clero secular . El numero de religiosos es de 82 . 600, de los cuales
35.600 pertenecen a comunidades , que viven de rentas y trabajos,
v 47.000 a las ordenes mendicantes antiguas o reformadas, que
" viven y prosperan por la mendicidad" (5).
Este resumcn indica quc la Iglesia de Francia en tiempo dc
Vicente de Paul, el clero, primer " orden del reino , detentaba un
gran poder ecommzico , jurr'dico y social.
LA NOBLEZA
La nohleza es definida por los j uristas conio el "scgundo orden
de la nacicin ". Esta del inicion encubre una realidad muy compleja
y un grupo social dificil de limitar.
La nobleza , quc representaha entre el cuatro y el cinco por
ciento de la pohlacion, encubria situacioncs muy diversas. Como
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los demas grupos sociales , la nobleza se vio confrontada en el siglo
XVII a la realidad socio-economica. Realidad que provoco en ella
una disgregacion, a pesar de mantener la unidad de nombre.
Ella vivia principalmente , a veces casi unicamente , de sus bie-
nes raices , de la renta de la tierra que recibia a traves de diversos
canales. Algunos nobles gozaban de pensiones , que el rey les con-
cedia por medio de beneficios , funciones , dignidades.
"Ninguna tierra sin duer o ", decia el adagio . A estos vinculos
entre el senor y la tierra se ariadian , segun la diversidad de regio-
nes, innumerables derechos " feudales" y le concedian ser jucz en
las jurisdicciones ordinarias . En coda la extension del "seriorio"
- en el que hahia tierras que no le petenecian - exigia sus dcre-
chos y percibia una suma cada vez que se transrnitia una renta o
se realizaba una compraventa de rentas o de inmuebles entre cam-
pesinos. En la iglesia, donde por derecho de patrimonio nombraba
al parroco, el noble era tratado con distincion, signo de su condi-
tion. La exencion de pagar los impuestos reales, especialmentc la
" taille", le distinguia claramente de los plebeyos.
La nobleza intento por todos los medios ser una clase "domi-
nante", a traves de su influencia en los asuntos y cargos poblicos,
y "privilegiada". Quiso distinguirse de los demas grupos sociales
por el manejo de las armas v por un estilo de vida fastuoso , incluso
cuando sus recursos no correspondian a semejante despilfarro.
Todo ello explica el mito que sc creo en torno a la nobleza y la con-
ciencia que csta tuvo de su distincion. Si la nobleza no fue amada
en el siglo XVII frances, no dojo, sin embargo, de ser envidiada.
La prueba esta en que la burguesia aspiro a ser noble y, para con-
seguirlo, no dudo en pagar grandes sumas de dincro al rey.
En realidad , los nobles eran " clientes". Clientes, clientela, estas
palabras evocan un sistema social , en el que el favoritismo , la fide-
lidad, la dependencia tienen preeminencia ( 6). La nobleza en Fran-
cia no se salvo mas que por el favor del rev. Al mismo tiempo el
aumento de clientes acrecento el poder de quien utilizo el favori-
tismo. Asi pensaban los "grandes ", que lo Gran , sin duda, por el
favor del rev, pero mas todavia porque le forzaban a otorgarles estos
privilegios en razon del terror que Ic inspiraban . Richelieu, cliente
del rey, y el mismo senor de otra clientela , haria todo lo posihle
para reducir la nobleza a la sumision y a la dependencia . Depen-
dencia economica y sumision politica se unieron para humillar y
disgrcgar a la nobleza.
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TERCER ESTADO 0 PUEBLO
A diferencia del clero y de la nobleza , el estamento Ilamado
Tercer Estado se caracteriza por la heterogeneidad de sus compo-
nentes, ya que en el se agrupaban sectores muy dispares social, cul-
tural y economicamcntc hahlando.
La burguesia
El termino burguesia en el siglo XVII frances envuelve y revcla
diversas categories dentro de la misma "estratificaci6n social". En
ella se distingue la burguesia inactiva y la activa.
La burguesia inactiva estaba constituida por los rentistas del
Estado y del pueblo y vivia de los arrendamientos de sus propie-
dades (casas, tierras , etc.) y del producto de rentas constituidas,
sobre todo en Paris. Con el resto de los grupos, que componian la
burguesia, poseian entre el quince y el veinte por ciento de la ticrra.
La burguesia activa , muy unida al regimen a craves de sus diver-
sas actividades , participaba en el buen funcionamiento de la admi-
nistraci6n de la monarquia.
Mils importante que la enumcraci6n de las diferentes burgue-
sias - alta, mediana , pequena - interesa scnalar, al menos que
todas ellas absorbian la mayor parte de la renta del reino y no olvi-
dar su significaci6n social.
Lo mismo que los nobles, los hurgueses eran propietarios y,
a veces senores, la diferencia consistia en que poseian menos sier-
ras y menos senorios . Por el contrario, se sabe que su administra-
tion fuc ordinariamente mas intcligente , mas contenciosa , en defi-
nitive , mas fraudulenta que la de la mavoria de los nobles. Rete-
niendo, a veces por miles, letras de cambio, recibos, creditos, es
decir hipotecas, tenian la posihilidad de aumentar su hacienda,
haciendo disminuir , a veces, ]as propiedades de los nobles y, con
frecuencia, las tierras de los campesinos (7). Anticipando semillas,
grano, herramientas , telas, salarios , los obreros de la ciudad y los
pcquenos campesinos dependian totalmente de ellos. Por anadidura,
se hacian nombrar, con frecuencia administradores de las propie-
dades de la noblcia y del clcro c instalados en estas funciones lucra-
tivas se beneficiaban de nuevos rcditos de Ia ticrra.
Otra fuente de riqueza , dificilmente comprensible para el
mundo de hov, se encontraba entre las manos de la burguesia del
siglo XVII; toda funcion publica, juridica o administrative, era vita-
licia. El funcionario la hcredaha o la compraba. Sometidos al sis-
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tema de compra -venta , los cargos publicos se conviertieron en inver-
sion, en negocio . R. Mousnier ha estudiando con detalle y profun-
didad el aurnento de su cotizacion (8).
Por asociaciones v companias algunos burgueses se convier-
tieron en arrendatarios de los impuestos y derechos del rev . El nego-
cio consistia en anticipar la sums prefijada de sus rentas y recu-
perarla dcspues ampliamentc a expensas de los contribuyentes
habituales. Asi se puede comprender la potencia de algunos fami-
lias de la burguesia y la posibilidad que tenian de aprovechar todas
las ocasiones para invertir ventajosamente su capital. Es cierto que
algunos de estos burgucses podian haber sido tratados de usurc-
ros y ladrones. Sin embargo era necesario rccurrir a sus servicios,
puesto que el dinero escaseaba y todas las clases sociales, incluso
el rey, lo necesitaban.
No se puede dudar de que, desde 1630 hasta finales del siglo
XVII, la burguesia tuvo en el Estado monarquico un papel de
maxima importancia.
C'ORPORACIONES DE ARTESANOS
Las corporaciones de artesanos eran agrupaciones de patro-
nos, oficiales y obreros de diversas profesiones: tejedores, curti-
dores, tintoreros, albaniles, carpinteros, aserradores, herreros, car-
niceros, cuchilleros, etc. Estas corporaciones constituian dos gran-
des grupos: libres (metiers regles) y "juradas" (metiers jures).
El. MUNDO DE LOS PATRONOS
El estudio de los patronos - fabricantes urbanos - revela tres
tipos de empresa, que corresponden a tres tipos sociales, a pesar
de la aparente unidad de la prolesion: cl fabricante vendedor, de
cuya independencia econOmica no se puede dudar; el simple fabri-
cante, pequerio patron , que intenta guardar su autonomia , pero que
en realidad depende de los grander comerciantes; el patrono que
no posee mds que un telar, asalariado de un gencro apenas privile-
giado.
LOS OBREROS ASALARIADOS DE LA CIUDAD
En la base de la escala de esta ciudad urbana, la masa de los
obreros asalariados (mas de la mitad en Amiens , mas de un tcrcio
en Beauvais , numerosos en otras partes, especialmente en Lyon v
Paris) (9) amontonada y hambrienta, agobiada por la dominacion
economico-social de la burguesia comerciante, se alojaba en los
arrabales v en los barrios miserables. Sin ticrras, sin set- propieta-
rios de sus casas, sin mobiliario apenas , sin lenceria ; su salario cons-
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tituia el unico medio de vida. Pero este salario era siempre incierto,
lo mismo que el empleo (10). Ademas todo un sistema de anticipos,
proporcionados por los patronos, convertia a estos obreros en una
especic de perpetuos deudores, totalmente sometidos al poder de
dichos jefes. Deudas y analfabetismo hacian de los trabajadores
manuales no especializados un mundo dominado y dependiente.
Los mas pobres de estos obreros, excluidos de un contrato de
trabajo a causa de su edad o de su enfermedad, permanecian al mar-
gen de toda organizacicin y corporaci6n.
Los obreros mas favorecidos, los que no conocian ni un solo
dia de paro, recibian su salario entre 260 y 290 dias al ano, dado
el ntimero excesivo de dias de fiesta, y este salario era de diez soles
en Beauvais y en Amiens, de doce soles en las mejores ciudades
como Paris, Lyon, Rouen. Pero cstas cifras dcben relacionarse con
el costc do la %ida.
Con su salario, los obreros mas favorecidos dificilmente podian
alimentar con pan a su familia. Sin embargo estas condiciones de
vida eran las mejores para los obreros de Beauvais. Si surgia algtin
imprevisto: enfermedad del padre, tenor cuatro o cinco hijos, este
presupuesto familiar se desequilibraba y la familia tenia que recur-
rir, para poder subsistir, a las instituciones caritativas incluso los
ar3os de equilibrio econ6mico y de huenas cosechas.
Los obreros menos favorecidos, cuvo salario era de cinco a ocho
soles por dia - las viudas y muchachas cobrahan dos o tres soles
- no tenian la posihilidad de comprar el pan necesario para ali-
mentarsc.
Cuando la cosecha del ario era mala y sobre todo si el mismo
fen6meno se repetia al aho siguiente, con las consiguientes suhi-
das del precio del trigo y sobre todo del pan, los salarios registra-
ban por este hecho una devaluaci6n, aun cuando el valor nominal
fuera el mismo. Desgraciadamente, la baja de este salario acaccia
en periodos de crisis. Estas bajas de diez a veinte por ciento cons-
tituian un beneficio apreciable para los fabricantes y negociantes.
Los obreros no tenian mas remedio que aceptar esta disminuci6n
de salario. En realidad era prcferible on salario nominal y real-
mente disminuido que el no teller ninguno. Si la crisis alimenticia
se agravaba, provocando una crisis tcxtil y manufacturera, se desen-
cadenaba la crisis economico-social. Los obreros tenian entonces
que someterse al para obrero parcial v despues al total y a veces
prolongada. La falta de salario les entregaba al hambre, a la mise-
ria y a las instituciones caritativas. Durante estos periodos la "mor-
talidad" popular intensa diezmaba a los obreros: las instituciones
caritativas disponian de recursos muy pequcnos para luchar con-
tra un mal que tenia sus raices en la estructura econ61nica y social
-473-
de la epoca. En realidad millares dc hogares obreros Ilegaban al
extremo de la aflicci6n, cuando el torbellino de la muerte no arre-
hataba su vida, sumergida en una miscria terrible.
La dominaci6n de la fabricaci6n v del cumercio, ejercida por
un grupo restringido de grandes negociantes, estahlccia las venta-
jas de este grupo con el dano consiguiente para la multitud de arte-
sanos - fabricantes y obreros - reducidos a la mendicidad, a la
indigencia N. los mas pobres al hambre, a la miseria . Toda fortuna
proviene de luchas, de conquistas, quc suponen unos vencidos. Lo
quc en el tiempo de Vicente de Paul hizo morir a unos, enriqueci6
a otros; disimularlo, no seria honrado.
W CAMPF.SINOS
La sociedad, to mismo quc la economia o que el Estado en
tiempo de Vicente de Paul, se apov6 en la masa mas numerosa, mas
eminentemente productiva, mas dependiente: la masa de los cam-
pesinos. "Un ario de interrupcicin en el cultivo de la sierra hubiese
side la muerte para todos" (11). Ellos proporcionaron con su tra-
bajo los biencs al pals, cultivando un terreno del que poseian bas-
tantc menos de la mitad. Y esta propiedad, al ser de tipo seriorial,
no era jamas completa. For arnadidura un tercio (1/3) de las tierras
francesas estaba repartido muy desigualmente (12).
Como toda sociedad humana, la sociedad campesina deja apa-
recer oposiciones brutales y tonalidades infinitas. Se conoce mejor
a los ricos y medianos labradores, que a los jornaleros del campo
o a los propietaros de pequenas parcelas. El campesino pobre del
siglo XVII es, aun hoy, muy mal conocido.
Dada la organizaci6n del mundo rural, cuatro categorias se pre-
cipitaban sobre el trabajo y el producto de los campesinos: la comu-
nidad rural, la iglesia, el Senor y cl rev, estc ultimo con los mas
fuertes y variados impuestos. Las exigencias fiscales del Estado y
de los senores - eclesiasticos o laicos - absorbian la mayor parte
de las ganancias y reducian la poblaci6n campesina, si la yenta do
los productos habia sido baja, a una miseria extrema y, con fre-
cucncia, a la clesespcraci6n y a la rebelion.
Las rental estipuladas en especie podian pagarse mas facil-
mente. Para las demas era necesario hacerlo en metalico. Para con-
seguirlo, los pequcrios y medianos labradores se endeudaban siem-
pre con los mismos acrecdores. A la deuda constantemente consi-
gnada, se ariadian los intcreses desde el primer momento. En el
momento de pagar a los recaudadores de la contribuci6n rural y
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abonar los arrendamientos , los campesinos se veian presa de una
multitud de acreedores.
Los pobres campesinos, obligados a vender una parte de su
herencia para poder pagar sus deudas y encontrar con que alimen-
tar a sus familias en los periodos de carestia y de indigencia, ter-
minan por perder su herencia inmediatamente dcspues de la cri-
sis demografica . El hambre y la miseria arrancan a estos pobres
campesinos sus tierras y les obligan, a veces, a trabajar como arren-
datarios las parcelas recibidas en otro tiempo en herencia. Esta
conquista urbana y burguesa de la tierra progresa at mismo ritmo
y tiempo que crecen las deudas de los campesinos ( 13). Durante el
siglo XVII, la burguesia prosiguio su ofensiva contra la propiedad
campesina.
El conocimiento del mundo campesino revela at menos, tres
tipos sociales diferentes, a pesar de la aparente unidad de nombre.
El labrador es el campesino que posee los medios necesarios
y en particular los utensilios para explotar los bienes rurales que
posee o arrienda. De ahi que haya que distinguir, aunque de forma
muy generica, los labradores-propietarios y los lubradores-
arren datarios.
Los estratos superiores de la sociedad rural cstan constitui-
dos por los labradores ricos, que poseen de veinte a treinta hecta-
reas, grandes colonos, recaudadores de senorias. Su estudio, sobre
todo su existencia, contribuyen a explicar la incomodidad, la mise-
ria de los campesinos pobres, reducidos casi a ser sus deudores
y sus asalariados . No solo alquilan sus utensiliso de trahajo, sino
tambien prestan dinero. Su rango social proviene de esta fuerza
economica. Si no siempre poseen una gran superioridad economica,
sin embargo con mucha frecuencia dominan la vida campesina.
El labrador mediano raramente poseia mas de una decena de
hectareas. Con su par de caballos, acompanados con frecuencia de
una yegua , labra sus tierras , ara pars sus vccinos mas pobres y
explota algun arrendamiento que puede igualar en extension a su
propiedad. Interesantes los anos buenos, estos arrendamientos
conttituyen, por el contrario, cargas pesadas los anos dificiles,
puesto que el aumento del arriendo es constants. El conjunto de
su ganado, por tcrmino medio, no alcanza proporciones importan-
tes. Mediocres propietarios , medianos arrendatarios , apenas fue-
ron otra cosy que modestos campesinos con un par de caballos.
La clasica clasificacion del mundo campesino en obrero rural
y labrador olvida a todo un grupo de campesinos bastante nume-
roso en algunas regiones de Francia. Estos poseian pequenas par
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celas de tierra y trabajaban otras que arrendaban, al mismo tiempo
que criaban un pequeno numero de animates. De esta manera
podian vivir , aunque muy pobremente . Su aparencia de indepen-
dencia economica se limita estrictamente a los ands muy buenos.
En los arios de mala cosecha no pueden vivir del producto de sus
tierras, de la explotacion de su trabajo, si no es contrayendo deu-
das. Con estos grupos de campesinos hay, quizas, que relacionar
a los obreros y propietarios a! rnismo tiempo de algunas pequenas
parcelas. Todos ellos constituian aproximadamente los dos tercios
(2/3) de los campesinos. Muchos de ellos debian encontrar otras ocu-
paciones para poder vivir . Su condicion de vida no fue facil , su nivel
social fue bajo.
Los obreros del campo - jornaleros - Bran frecuentemente
muy pobres y de los "mas miserables se ignora casi todo". A veces
se les Ilarnaba "mendigos", aunque tuvieran residencia. Lo que se
sabe con certeza por los registros parroquiales , es su muerte en
masa cuando una epidemia pasajera o el "hambre ciclica" apare-
cian . Ellos constituyen con los mendigos el estrato inferior de Ia
sociedad rural. Tributarios de empleos irregulares formaban el
mayor numero de pobres. La estructura campesina y social impe-
dia a los obreros del campo todo esfuerzo eficaz para salir de la
miseria economica y social (14).
POBR S
El sentido de la palabra pobre en el siglo XVII no tiene sola-
mente una significacion economica . En sentido amplio, pobre es
el que sufre, el que se encucntra en la desdicha, el afligido. En una
aceptacion mas estricta, pobre es el que se encucntra viviendo con-
tinuamente en la "escasez", en la "necesidad", en la "penuria". Fure-
tiere, en su Dictionnaire , da esta definicion del pobre: "el que no
tiene las cosas necesarias para sustentar su vida ". Pobres son, en
consecuencia , aquellos que estan expuestos cada dia a caer por
debajo del minimo vital biologico.
La definicion mas exacta del pobrc la encontramos en J.P.
Camus, obispo de Belley (1581-1652) cuando escribe: "Pobre es el
que no tiene otro medio para vivir mas que su trabajo" ( 15). Esta
relacion entre pobre y mundo del trabajo, entre pauperismo y cesa-
cion de trabajo se evoca muchas veces en el siglo XVII.
En realidad el siglo XVII considera pobres a quienes estan cons-
tantementc amenazados de caer facilmente en la pobreza, dada la
inccrtidumbre en que se encuentran todos los digs de poder con-
seguir los niedios necesarios para poder subsistir. Ello indica, y
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en definitiva explica, que el siglo XVII llama pobres a quienes estan
acechados cada dia por la pobreza y, al mas minimo incidente de
la coyuntura historica (mala cosecha , crisis agricola, que desenca-
dena siempre una crisis textil v manufacturera , en definitiva una
crisis economica y social con todas las consecuencias que implica)
se encuentran acosados, a veces incluso, apunalados por ella. El
mundo de los pobres es el de la necesidad, el de la ausencia de reser-
vas, especialmente de reservas alimenticias; es el mundo condenado
a vivir en la obsesion de poder conseguir el pan de cada dia.
El mundo de los pobres es, en definitiva, el mundo de la depen-
dencia en razon de su ignorancia y de su endeudarniento endcmico
con los "poderosos", los "burgueses" que intentan Ilegar por todos
los medios a su alcance a "la conquista de la tierra ". De la pobreza
a la mendicidad la diferencia solo es de grado, no de naturaleza:
esta idea parece esencial en el estudio de la realidad social del siglo
XVII. La prueba se cncuentra en que la mendicidad, concebida
como un recurso casi ordinario de las clases humildes, es un rasgo
caracteristico de la estructura social de la Francia del tiempo de
Vicente de Paul.
;111: NI )I GO S
El vocabulario empleado , para definir a los mendigos, no es
solo revelador de la estructura mental de la sociedad , sino suma-
mente significativo de la historia social . El mendigo es el que no
puede ganarse la vida y se ve obligado a recurrir a la avuda de los
demos para poder subsistir. Elio significa que ha caido en el mundo
de la pobreza y que no puede salir de el1a. Por eso el unico recurso
normal de su existencia es dedicarse a la mendicidad . J.P. Camus
es, quizas, quien de nuevo nos da la definicion mas exacta del ter-
mino mendigo en la primera mitad del siglo XVII : al pobre "que
no tiene otro recurso mas que su trabajo para mantener su vida",
opone el mendigo, "que no solo se encuentra privado de todo recurso,
sino reducido a tal grado de miseria, que no puede ganarse la vida
por su trabajo , incluso aunque lo desee, bien porque estd intpedido
por dolencia o enferntedad, bien por /alta de e ►npleo ann cuando
este en plena salud v tenga capacidad su jiciente , si se le entpleara
en el trabajo " ( 16). En esta sociedad estratificada en "ordenes " jerar-
quizados en "estados", los mendigos en buena salud se encuentran
en lo mas bajo de la cscala social.
Para reaccionar contra la politica social de Ia monarquia admi-
nistrativa y por un instinto de sana vitalidad, los grupos de mendi-
gos se convierten a veces en bandas numerosas. Estas bandas cobi-
jan tanto la mendicidad como forma de accion, como el bandolc
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rismo de truhanes . La mendicidad encubre entonces la actividad
de vulgares criminales y se practica a gran escala. Estas asocia-
ciones criminales se desar rollan en gran parte de Francia, sobre
todo inmcdiatamcnte dcspues de la dispersion de numerosas
companias de soldados o de licenciarniento de personas a quienes
alimentaba la guerra o a quienes vivian de ella comp parasitos (17).
Las autoridades Ilegan a sospechar con fundamento que el mundo
de los mendigos dispone de una organizacion interna. La opinion
mas corricntcmente cxtendida es quc esta organizacion esta estruc-
turada segun el modelo do los bandidos (18). Sc requiere serialar
que todos los mendigos no Gran , ni mucho menos, disimuladorcs
de enfermedades o/y criminales . Sin embargo la ociosidad es en
si misma, desde el siglo XVII - en razon de las ideas humanistas
y mercantilistas - un crimen , va que Ileva en ella, segUn la sabi-
duria popular, el germen del crimen: "La mendicidad es escuela
de toda maldad" (19). Este simple hecho es suficiente con frecuen-
cia para que la colectividad trate it los mendigos , en su conjunto,
como criminales , engahadores v perezosos.
VA(:ABUNDOS, DESALMADOS
El tcrmino vagabundo se prccisa lentamente a t raves del siglo
XVII a mcdida y ritmo que el vagabundeo se convierte en dclito.
Al ser definido por los juristas con mayor precision, el tcrmino
adquiere su sentido preciso. Para el jurista Simon, quc escribe en
1642, el
"vagabundo es el que ha ahandonado su domicilio y el lugar
de su residencia para rohar y vivir del bandidaje y, comp se
dice, vagar de an lugar a otro, perezoso y nras inclinado a pacer
el ma! que el bien , lo que va contra las huenas costumbres
y por eso la ley lc persigue y le pace perder el privilegio de
su residencia" (20).
Un edicto de 1656, referente a la seguridad ciudadana de Paris,
define con mayor precision al vagabundo:
"Seran declarados vagahtnrdos y desabnudos ('gens sans aveu )
quienes no tengan ninguna pro jesion ni o jicio ni hienes para
suhsistir, quienes no puedan hacer certi ficar su vida honrada
y sus buenas costumbres por personas Ironradas, conocidas
y dignas de fe y que sean de condicion honorable" (21).
En la definicion del vagabundo aparece la expresion de desal-
mado. El tcrmino es muy significativo en la semantica de la pobreza:
muestra que la sociedad francesa de esta epoca situa a todo un
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grupo de pobres al margen de la sociedad . El pobre y el mendigo
forman parte , con frecuencia , de la sociedad . Al vagabundo, por
el contrario, se le define por su ausencia de vinculos sociales: no
tiene domicilio . No se puede olvidar que el vagabundeo es un de-
lito (22). La reprobaci6n de la ausencia de domicilio crece hasta el
final del siglo XVII, cuando se Ilega a hacer del vagabundo igual
a desalmado.
El desalmado ("gens sans aveu ') es aquel a quien nadie quiere
reconocer como suyo , aquel de quien ningun hombre digno de fe
se quiere presentar como garante (23). No tenor la garantia de nadie,
equivale a estar al margen de la sociedad , a no pertenecer a nin-
guna estructura corporative . Elio es grave en una sociedad donde
"clicntela " y "corporaci6n" constituyen los vinculos sociales. Si
se ariade que los vagabundos y, a veces, algunos mendigos viven
voluntariamente al margen de la sociedad , es decir, " sin someterne
a las reglas de la religion y de la raz6n ", se puede imaginar su esta-
tuto social . Porque todos ellos constituven un peligro social para
el orden publico , ya que su vida se presenta como anormal , es decir,
no respetan las normal vigentes en la sociedad; porque violan la
eminente dignidad del order colect ivo, se les margina de la socie-
dad, al misnx , i ienipo que les busca la policia y los poderes judi-
ciales Ics ccnulenan.
Los documentos , que nos informan acerca de los vagabundos,
los proporcionan los registros judiciales, parroquiales, hospitala-
rios. Estos registros nos ayudan a precisar su silueta . En la pro-
porcion de dos tercios (2/3) son hombres , cuya edad oscila entre
los 15 y 50 anos. Entre ellos se encuentran errantes , que mendigan
exhibiendo Olceras, heridas o enfermedades perfectamente imita-
das, vagando de un lungar a otro en busca de un trabajo hipote-
tico. Otros tipos de vagabundos , mejor caracterizados , se encuen-
tran entre maestros de escritura , maestros de escuela, musicos de
paso, falsos peregrinos, quienes "bajo pretexto do piedad " mendi-
gan de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad , de region en region,
clerigos errantes , sacerdotes de paso . Una tercera categoria la cons-
tituyen los gitanos . En algunas epocas la sociedad militar propor-
ciona, mas exactamente habria que decir restituye, otro tipo de
vagabundos . Sc trata de esa laya de buscones que siguen a la tropa,
entre mendicantcs , vagabundos a insinuantes ; de esta partida de
paisanos, pordioseros v ganapanes , cobardemente a recaudo de las
botas militares , avidos del momento del saqueo despues de la ocu-
pacion de la plaza . Despues de desertar o de ser licenciados en masa
durante la camparia de invierno asedian y devastan la campiria.
El mayor nOmero de vagabundos , sin embargo , lo forman jor-
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naleros agricolas y pequenos campesinos . En un siglo donde el
impuesto fiscal es de reparticion , la miseria y la huida de unos puede
tener efectos acumulativos . Quienes han resistido durante algun
tiempo, despues de haberse sublevado en masa contra las aplas-
tantes cargas fiscales y ser aplastados (24), tcrminan, al verse sobre-
cargados de impuestos . por abandonar su hogar y sus tierras. Espe-
cialmente lo hacen cuando los soldados queman los pueblos o se
llevan la cosecha . En la Francia de Vicente de Paul , crisis econ6-
micas y fuertes cargas fiscales, sin olvidar la politica del gobierno
que se instala en la guerra y en el despilfarro , tienen una influcn-
cia directa en la errancia y el vagabundeo. La "conquista de la
tierra", emprendida por unos cuantos acaparadores burgueses,
obliga a los pequefios campesinos , endeudados con estos acreedo-
res, a vender sus tierras y a abandonar sus hogares . El Onico medio
de subsistir para estos campesinos es lanzarse a los grandes cami-
nos y unirse a los grupos de mendigos , vagabundos y truhanes, orga-
nizados para vivir de robos, saqueos , limosnas arrancadas por ame-
nazas y por la violencia.
ACTITUDES Y COMPORT.AMIENTOS ANTE LOS PVBRF.S
Las actitudes mentales y sociales de los hombres y de la socie-
dad del siglo XVII en relaci6n con los pobres olvidan a veces, y otras
pcrcihen, la conciliaci6n parad6jica del escandalo de la miseria
vivida - pobreza real - y la estima espiritual de la pobreza - vir-
tud que introduce en la vida cristiana -. Desdichadamente en sus
actitudes v comportamientos los individuos y la sociedad del tiempo
de Vicente de Paul disocian con frecuencia la pobreza - como
noci6n espiritual y realidad psicologica - del contexto econ6mico-
social . De ahi la contradiccion de esta sociedad entre la proclama-
ci6n de "la eminence dignidad de los pobres " y la decision por
decreto real del "encerramiento de los pobres". Semejante contra-
diccion se arraiga en haber ido sustituyendo los criterios evange-
licos de servicio a los pobres por los del mercantilismo de la epoca,
orientados a crear una economia nacional (25) y por criterios mora-
les y religiosos de matiz represivo y moralizador ( 26), cncamina-
dos a " reglar" y "gobernar " la vida de los pobres que viven al mar-
gen de toda regla social y religiosa. Estos criterios y estas attitu-
des explican el que algunas obras y actividades caritativas de neto
matiz evangelico cn beneficio de los pobres se convirtieran en ope-
raciones represivas , cobraran un aire de control policial y provo-
caran el "encerramiento de los pobres" en el Hospital general.
Encerramiento decretado por un edicto real de 27 de abril de 1656.
El edicto fija y determina la organizaci6n temporal y espiri-
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tual del hospital . La ejecucion de este edicto es asegurada con celo
por una compania de arqueros . Se sabe perfectarnente que el pro-
cedimiento es poco apreciado por Vicente de Paul, que to juzga no
solamente imposible sino inhumano (27).
En realidad el Hospital general constituye un lugar inhumano,
at ser un mundo cerrado, un mundo separado . Esta separacion
significa que los pobres son considerados como elementos asocia-
les. Y como a tales se les encierra como a otros asociales: prostitu-
tas, dementes, hijos prodigos. Todos los que viven en contradiccion
con el buen orden o que se dedican a "actividades criminales" o
vergonzosas, creando un peligro para el sisterna colectivo, forman
una poblacion de marginados a quienes hay que encerrar. Los
pobres pertenecen a ese mundo. Se les encierra para castigarles,
corregirles, preparar su integracion en la sociedad, obligarles a tra-
bajar y a cumplir las normal de la Iglesia (28).
La vida perezosa o/y viciosa que Ilevan vagabundos y mendi-
gos j,puede justificar el caracter represivo de esta legislacion que
concierne tanto a vagabundos v mendigos como a pobres v necesi-
tados reducidos a la miseria por el paro o la carestia?. Los textos
legislativos, to mismo que los partidarios del encerramiento de los
pobres, olvidan analizar las causas del pauperismo. Semejante
olvido impide distinguir a los unos de los otros. La consecuencia
de esta falta de analisis es grave: la condenacion , al mismo tiempo
y sin ninguna distincion del campesino , del obrero , del artesano
empobrecido por las crisis economico-sociales, y del mendigo y
vagabundo que hacen de la mendicidad y del robo un oficio, un
medio de vida. El Estado centralista o absolutists ignora o afecta
ignorar que a efectos economico-sociales hay que responder con
causas del mismo genero y no con medidas moralizadoras y opre-
sivas. No se trata de mantener la buena conciencia de parlarnenta-
rios y hurgueses, sino de solucionar la situacion economica de la
parte mss inferior de la socicdad. La ahstraccion de la cultura v
el rigorismo moral de Ia epoca clasica tienen su influencia y signi-
ficacion en la decision real del encerramiento de los pobres.
Esta voluntad de encerrar a los pobres esta sostenida por razo-
nes de hecho y por un movimiento de ideas. Pero at mismo tiempo
la aplicacion de esta legislacion rigurosa del decreto real suscita
oposiciones y resistencias en una parte de la opinion publica (29).
Entre otros, v de manera mss sensible y concreta, se encuentran
la gente sencilla y muchos espiritus 10cidos y evangelicos. Vicente
de Paul es uno de ellos. El prefiere exclamar y clamar:
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"Los pobres que no saben adonde it ni qucf hacer, que su f ren
y que se multiplican todos los digs constituyen mi peso y mi
dolor" (30).
Por haber escuchado el clamor de estos pobres, por haber com-
prendido que la causa de los pobres es la Causa de Dios, por haber
comprometido y arriesgado su vida y haberla entregado a Dios
hasta llegar a consumirla en el servicio de estos desdichados, estas
miserias ambulantes, estos pobres se lo agradecieron e hicieron
de cl un ser humanamente grande y cristianamente santo. Pero de
todo esto seran otros quienes les hablen.
Jose Maria IBANEZ, C.M.
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IDENTIDAD DE LA MISION VICENCIANA
1. INTROD UCCION
Vicente de Paul no se contento con dar ejemplo de celo misio-
nero a los sacerdotes de la Mision. Tampoco se limito a exhortar-
les para que el interes por las misiones oricntara su actividad apos-
tolica. Tuvo tambien la prcocupacion de proporcionarles una doc-
trina y una tecnica referents al objeto, al contenido y a la estrate-
gia dinamica de las misiones "del interior" o parroquiales. Todos
estos elementos constituyen, lo que se podria Ilamar hoy, la iden-
tidad de la mision vicenciana. Identidad quc traduce el sentido
genuino dc la mision: ser plenamcntc evangelizadora. Ello signi-
fica que la mision se centra en suscitar una conciencia y una viven-
cia cristiana en los misionados, en introducirlos en un proceso per-
sonal y comunitario de conversion. Para conseguirlo, los misione-
ros utilizan aunadamente tres grandes medios por los que se rca-
liza la rinica mision de la lglesia: la proclamacion del mensaje cris-
tiano y la instruccion en "los misterios de la fe" por la catequesis,
la celebracion de los sacramentos, cl tcstimonio del compromiso
socio-caritativo. En la terminologia de hoy ello se relacionaria con
la pastoral evangelizadora , celebrativa y servicial . En otros termi-
nos, la mision vicenciana consiste en evangelizar a la parroquia para
que celebre la fe y la viva en la caridad creadora de justicia, en favor
de Ins pobres.
II. SENTIDO DE LA MIS/ON VICENCIANA: CONTINUAR
LA MISION DE CRISTO
Para descubrir el sentido de la mision vicenciana, es preciso
insertarla en el movimiento de la mision de Cristo, evangelizador
de los pobres.
En la Iglesia toda mision ticnc su origen en la sabiduria y en
ci amor del Padre. Por esta voluntad del Padre, los hombres son
asociados a la mision del Hijo y del Espiritu Santo. La accion misio-
nera es la obra de las tres personas, que convocan y asocian a los
hombres para salvar a los hombres.
Jesus, enviado del Padre, inauguro por su encarnacion, muerte
y resurreccion la obra concebida y querida por el Padre, y los apos-
toles, a quienes eligio, deben continuarla (cf. Jn. 6.70; 13; 18;
15,16-19; Lc. 6,13; Hech. 1,2.24). Porquc Ics ama, como su Padre le
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ama. (Jn . 15,19), les confia la obra que el Padre le encargo. "Como
to me enviaste al nnntdo, dice a su Padre , asi yo les envio at mundo"
(Jn. 17,18 ; 20,21). Todo bautizado debe continuar esta mision de
Jesus.
Atento a esta realidad biblica, Vicente de Paul refiere la mision
vicenciana a la mision de Cristo y quiere realizar la evangelization,
a traves de la misiun, en el espiritu de Jesucristo. De ahi que la
actuation evangelizadora de Jesus sea el criterio y el punto de refe-
rencia de la accion cvangelizadora vicenciana. Por eso dice a los
misioneros el 6 de diciembre de 1658:
"Si, Nuestro Senor pide de nosotros que evangelicemos a los
pobres: es to que El hizo y to que quiere seguir haciendo por
medio de nosoiros. Tenemos muchos motivos para huntillar-
nos en esto, at ver que el Padre eterno nos asocia a los desi-
gnios de su Ilijo, que vino a evangelizar a los pobres y que
did esto conto sepal de que era el Hijo de Dios y de que el
Mesias, que se esperaba, hahia liegado. Tenemos, pues, con-
traida una gran ohligacion con su hondad in jinita, por haber-
nos asociado a El en esta tarea diving v por habernos esco-
gido entre tantos y tantos otros, ntds dignos de este honor y
mds capaces de responder a El que nosotros". Y concluye:
"nuestra vocation es una continuation de la suva o, at menos,
puede retacionarse con ella en sus circunstancias" (1).
Anteriormente, el 17 de mayo de 1658, ya habia manifestado
ante sus misioneros: "La Compania ", a Craves de las misiones, ha
tratado de imitarle (a Jesucristo), no solamente haciendo to que el
vino a hacer a la sierra, sino ademas haciendolo de la tnisma forma
que El lo hizo"(2). La misiun vicenciana se inserta, pues, en el dina-
mismo de la misiun do Cristo y constituye una forma concreta de
evangelizaci6n en la accion cvangelizadora de la Iglcsia.
1. Destinatarios de la mision vicenciana : la masa de gentes
bautizadas , las pobres gentes del campo
Cuando comparte su fe y su experiencia con los sacerdotes de
la mision, Vicente de Paul pretende que estos scpan claramente to
quc ha intentado a intenta con la fundaci6n de la Congregation de
la Mision: organizar en la lglesia de Dios una "Compania que tenga
por herencia a los pobres y que se entregue totahnente a los po-
bres"(3). "Una Compania animada por el espiritu de Dios y que se
conserven en las obras de este Espiritu" (4). "Como Cristo debe
hacerse agradable al Padre y util a la Iglesia"(5). Por eso les declara:
"Somos los sacerdotes de los pobres. Dios nos ha elegido para ellos.
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Esto es capital para nosotros, el resto es accesorio"(6). Y les anade:
debernos, "emplear el recto de nuestra vida en la salvation de los
pobres" (7).
La insistencia de Vicente de Paul en senalar quc los destinata-
rios do la mision vicenciana son prefercntemente, no exclusiva-
mente, "7as pobres genies del campo", se arraiga en la vision que
el tiene de Cristo y de su mision y en la realidad social de su tiempo,
en la que quiere hacer presente la fuerza salvadora del Evangelio.
Por eso desplaza su actividad misionera no simplemente hacia los
mas abandonados sino hacia la vida real de las personas, ya que
la sociedad rural de entonces constituye el 80% de la poblacion.
Lo que Vicente de Paul intenta con este desplazarniento misionero,
es devolver a la Iglesia algo que esta habia perdido: el sentido do
los pobres. Y ello porque los pobres constituyen para el, como para
Jesus, el punto referencial clave del evangelic y por consiguiente
el autentico lugar social de la evangelization para la Iglesia.
EI autentico lugar social y determinante para Vicente de Patil,
desde el que Jesucristo evangeliza, son los pobres. Yendo a los
pobres, Vicente encuentra el evangelio de quien fue enviado a los
pobres. Por eso estos constituyen para el el lugar social y privile-
giado, antes que ning6n otro, para continuar la mision de Cristo,
promover la fe, la vida cristiana, las lineas de action-eclesial v cons-
truir el rcino de Dios.
"Nuestro Senor, comenta a sus misioneros, fue enviado por
sit Padre a evangelizar a los pobres. Pauperibus evangelizare
misit me. Pauperibus, is los pobres! iPadres, a los pobres!,
icono, por la gracia de Dios, trata de hacerlo la pequeha
Compahia! "
"iQue gran motivo para que nuestra pequeha Compania se
Ilene tie confusion al ver que no ha existido ninguna otra
compania, pues esto es inaudito, que haya tenido la finalidad
de pacer lo que Nuestro Senor vino a hacer al inundo: anun-
ciar el evangelio a los pobres solamente , a los pobres
abandonados...
"Asi pees, padres v hermanos mios, nuestra herencia son los
pobres. iQue dicha, padres! iHacer aquello por to que Nues-
tro Senor vino del cielo a la tierra ...! Continuar la obra de Nues-
tro Senor, que hula de las ciudades y se iba a las aldeas en
husca tie los pobres... iHacer lo que el Hijo de Dios vino a hater
al rnundo!: iQue haya una Compania, y que esta sea la de la
Mision... instituida especialmente para eso, yendo de acd para
ally por las aldeas y villorrios, dejando las ciudades, como
nunca se habia hecho, yendo a anunciar el evangelio sola-
niente a los pobres! " (8).
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Por lo que sc refiere a los campesinos no se puede dudar de
que ellos constituyen para Vicente de Paul preferentemente y masi-
vamente el mundo de los pobres . Pero sabemos que no fueron para
cl los unicos pobres ni a los que unicamente misionaron los sacer-
dotes de la Congregation de la Mision . Interesa indicar ahora que
para Vicente de Paul los pobres , incluso en una sociedad como la
suya en la que el 80% de sus hahitantes pertenecen al mundo rural
son aquellos sobre los que se ejerce un bloqueo , un abandono social
y religioso . Por eso nos parece que los destinatarios de la mision
vicenciana son esa masa de hombres y mujeres niarginados de y
por la sociedad, de y por la Iglesia . Y ello porque , ayer como boy,
la mision vicenciana tiene la preocupacion de que la evangeliza-
cion en la Iglesia no se limite a una pastoral de "delectos", sino
que Ilegue a la masa de bautizados que, no se puede olvidar, forma
parte de la Iglesia Pueblo (de Dios ) y para el pueblo. Otra cosa es
que la pastoral de la mision utilice los medios y facilite las condi-
ciones para que csta masa pueda responder a la Ilamada de la con-
version N. se comprometa a vivir cristianamente.
2. Objetivo de la mision vicenciana : "hater efectivo el evangello"
La mision vicenciana tiene un objetivo fundamental : "predicar
el evangelio", "dara conocer a Dios a los pobres, anunciarles a Jesu-
cristo, decirles que el Reino de Dios estb cerca v que ese reino es
para los pobres" (10).
Continuar la mision de Jesucristo, no se reduce al anuncio de
la palabra de Dios. Este anuncio, por el contrario, incluye toda la
vida que naccra de ella en la fc y en el amor, todas las realidades
sacramentales donde la gracia continuara desarrollandose. Su cul-
minacion se encuentra en la Eucaristia celebrada en memoria del
Salvador, de la caridad vivida en toda su profundidad, de la justi-
cia. Jesucristo es a la vez palabra de Dios y justicia que culmina
en el amor mas desinteresado en favor de todos los hombres v de
todo el hombre.
Para saber qur es evangelizar , vicencianamente hablando, oiga-
mos a Vicente de Paul cuando dice:
"Evangelizar a los pobres nose entiende solamente enseharles
los misterios necesarios para salvarse, sino realizar las cosas
predichas v fi1;uradas por los profetas, hacer ef ectivo el evan-
gelio" (11).
Alguien podria estar tentado de interpretar este texto diciendo
que evangelizar es hacer las acciones eclesiales del anuncio de la
palabra de Dios, de las celebraciones cultuales, de las acciones de
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la caridad. Seme.jante interpretacion nos dejaria con un esquema
de lo que es una Iglesia de cristiandad: una Iglesia solo de la Pala-
bra, de los Sacramentos, de las obras de caridad. Lo positivo de
esta interpretacion de la evangelizacion esta en que destaca unas
acciones, que no pucden faltar en una accion evangelizadora. Lo
que esta ausente en esta concepcion son los signor integrantes de
la evangelizacion: Jesus no se conforma con el anuncio del men-
saje, con lo sacramental, el perdon, lino que busca el signo, la accion
que lo acredite. (Cf. Mc. 2,1-12; Lc. 4,16-22).
Es cierto que este texto de Vicente de Paul esta pronunciado
en una Iglesia en estado de cristiandad. Pero se requiere, en razon
de la fidelidad, descubrir la i.nspiracion creadora que subyace y
perrnanece viva en el texto, y como hacerla intelectualmente valida
y sociologicamente significativa en el mundo de hoy.
Hoy sabemos que para encarnar y "pacer efectivo el Evange-
lio" en un mundo siempre nuevo, se requiere mirarse continua-
mente en este evangelio, que salva a los hombres y anuncia el men-
saje de la intervencion diving, para poner fin a sus miserias. Y ello
porque el evangelio, y en consecuencia la evangelizacion, es la
"fuerza de Dios para salvar a todo el que cree" (cf. Rom. 1,16-17).
El anuncio a los pobres de la Buena Noticia del Reino de Dios, obje-
tivo de la mision vicenciana, es la manifestacion de la justicia v
de la misericordia , que caracterizan el ejercicio de la realeza de
Dios; es la expresion liberadora de todas las esclavitudes del hom-
bre actual. No hay evangelizacion al margen de las expectativas de
las esperanzas del hombre. Y solo hay evangelizacion cuando se
da el encuentro y la coherencia entre la palabra esperada por el
hombre y la Palabra ofrecida por Dios.
La eficacia del evangelio debe realizar la construccion del
mundo segun el plan creador y salvador de Dios; debe liberar a los
hombres de todo lo que les impide vivir en la dignidad humana de
hijos de Dios y de todas sus opresiones, segun la ley de la comu-
nion en el amor. Esta ley de la comunion en el amor tiene que defi-
nir a la Iglesia y a su accion evangelizadora. La urgencia de la mise-
ria humana impone evangclicamentc medir la profundidad de las
mutaciones inscritas en las Bienaventuranzas, en la Buena Noti-
cia. No se puede olvidar que la buena Noticia del Evangelio es buena
realidad . Y ello porque, como declara con precision el fundador
dc la Congregacion de la Mision y de las Hijas de la Caridad, "la
Sagrada Escritura nos ensena que Nuestro Senor Jesucristo,
habiendo sido enviado al mundo para salvar a! genero humano,
empezo primero a ohrar y luego a ensenar (12) o segtin otra expre-
sion suya "la doctrina de Jesucristo Mace to que dice"(13). El anun-
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cio del evangelio, a ejemplo de Cristo, debe hacerse ayer como hoy
con acciones y palabras. Las acciones indican que el Reino ha Ile-
gado ya, y las palabras explican su sentido. La evangelizacion no
es solo cuestion de explicaciones y saberes, de anunciar verbal-
mente una doctrina, sino tambien y preferentemente de testimo-
nio, de vida personal transformada por Cristo desde la que se anun-
cia a los demos que pueden cambiar de vida, que es posible reali-
zar en el mundo la fraternidad a traves de una experiencia huma-
nizadora, liberadora y salvadora que comenzo en Jesucristo. Sin
testimonio se haria propaganda religiosa, pero no evangelizacion.
Si no van unidos signo y testimonio, sobran las palabras: no hay
evangelizacion. El anuncio del mensaje evangelico es para invitar
a los otros a entrar en un proceso de conversion a la fe, a incorpo-
rarse a Jesucristo y a esperar inquebrantablemente en el designio
arnoroso de Dios en favor de los hombres. Evangelizar, en defini-
tiva, es para Vicente de Paul, proponer a los otros vivir la fc y la
esperanza que encuentran su expresion conereta en la experiencia
de Dios y en el compromiso social. Pero es en esto donde se encuen-
tra to mas genuino dc la experiencia humano-cristiana y de la doc-
trina espiritual de Vicente de Paul, es decir, su manera de compren-
der y de vivir el evangelio. Para el y para sus continuadores, la expe-
riencia de Dios termina en compromiso social en favor do los pobres
y su causa (14). Esta es su experiencia evangelica. Esto es lo quc
intenta transmitir a sus discipulos, de ayer y de hoy, cuando les
comunica que "evangelizar es hater efectivo el evangelio", es decir
fermento de humanization, de transformation, de liberation, de
salvation en el hombre y en la sociedad. For eso el objetivo de la
mision vicenciana se cifra en "hater efectivo el evangelio", ser ple-
namente evangclizadora (15).
3. Medios para conseguir el objetivo de la mision vicenciana
La rnision vicenciana, en referencia a la actuation evangeliza-
dora dc Jesus que promueve cl scrvicio evangelizador, libcrador
y Salvador del hombre, desarrolla en interaction reciproca tres
grander acciones por las que se realiza la unica mision de la Igle-
sia y se verifica cl objetivo de la evangelizacion. Estas tres gran-
des acciones, quc tienen funcion de medio respecto al objetivo o
finalidad de la mision vicenciana, son: el anuncio del mensagie cris-
tiano, la celebration de los sacramentos, el testimonio del compro-
miso socio-caritativo (16).
a - La evangelizacion por el anuncio de la Palabra de Dios
desde la predicaciOin y la catequesis
Vicente de Paul encuentra a Jesucristo en los pobres y desde
estos anuncia y manda anunciar a los misioncros "la palahra de
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Dios", la palabra del Reino. En la optica vicenciana Jesucristo,
"enviado al mundo para salvar al genero hurnano", aporta a los
hombres la palabra salvadora de Dios, la Buena Noticia.
En referencia a la accion evangelizadora de Jesus, la mision
vicenciana evangeliza a los hombres anunciandoles verbalmente
esta doctrina salvadora de Jesucristo. Por eso Vicente de Paul se
pregunta y pregunta a los sacerdotes de la Mision j,para que predi-
car "si no es para Ilevar al mundo a la salvacion?" (17). El nucleo
central del mensaje evangelico Vicente de Paul lo descubre en el
evangelio de San Juan: "La vida eterna consiste en que to conozcan
a ti, unico Dios verdadero y a to enviado Jesucristo" (Jn. 17,3). Por
eso comenta: "de aqua se puede deducir que los que no conozcan
la unidad de Dios, ni la Trinidad, ni a Jesucristo, no tendran la vida
eterna", hov diriarnos la dimension tiltima de la salvacion, es decir
la realizacion de la comunion definitiva con Dios.
Y continua interrogando a los misioneros:
"Hay algo mds digno en el mundo que instruir a los igno-
rantes en estas verdades, como necesarias para la salvacion?
,No les parece que ha sido una bondad de Dios poner reme-
dio a estas necesidades? ;Oh Salvador! ;Ser"tor y Dios mio! Tti
has suscitado una Compania para esto, la has enviado a los
pobres y quieres que ella to de a conocer a ellos como tinico
Dios verdadero y a Jesucristo como enviado tuyo al mundo,
para que, por este medio, alcance la vida eterna ".
Y para estimularles concluye:
"Esto tiene que hacernos preferir esta tarea a todas las ocu-
paciones y cargos de la tierra y que nos consideremos los mds
felices del mundo . ; Dios mio! ; Quien pudiera compren-
de rlo! " ( 18).
Y ello porque en el pueblo de Dios, es en los hombres, por los
hombres, y sobre todo con los mas pobres y abandonados, como
se debe anunciar y buscar a Dios, su reino y su justicia. "Segiin
el camino ordinario, declara perfectamente Vicente de Paul, Dios
quiere salvar a los hombres por los hombres Y Nuestro Senor se hizo
hombre para salvarles a todos" (19).
Para anunciar el evangelio e instruir en la doctrina del cristia-
nismo, Vicente de Paul y sus misioneros aplican la estrategia de
los actos de la mision : la predicacion y la catequesis . Es preciso
serialar que para Vicente de Paul y sus primeros discipulos el evan-
gelio no es tanto tal o cual accion, tal o cual palabra evangelicas,
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sino la persona de Cristo. Acciones y palabras relatadas en el evan-
gelio, mucho mas que un conjunto de enunciados doctrinales y un
catalogo de signor, son para ellos la expresion de una persona viva,
de una regla iluminadora de pensamiento, de una actividad pro-
ductora de vida, de una comunion con un "misterio de amor",
"oculto desde siglos en Dios, creador de todas las cosas" y reve-
lado en Cristo (cf. Ef. 3,8-12). Solo a traves de la "incalculable
riqueza" de la persona de Cristo se puede interpretar la enseranza
evangelica. Sencilla y rotundamente Vicente de Paul declara: ' la
regla de la Misidn es Cristo"(20). Semejante indicacion es tanto mas
inspiradora cuanto que "las maximas evangelizas" - el mensaje
evangelico - son el eje sobre el que gira la mision v la caridad,
la vida cristiana.
Predicacion y catequesis, utilizados en la mision vicenciana
como medios de evangelizar verbalmente, tendran valor en nues-
tra sociedad en la medida en que anuncien la palabra crcadora-
salvadora de Dios, la fuerza salvadora del evangclio en la vida real
de los hombres. Por eso giraran en torno a dar una importancia
mayor al anuncio del mensaje evangelico y a la educacion y a la
maduracion en la fc que a discursos de forma sofisticada y de con-
tenidos abstractos. Y porque hemos pasado de una sociedad sacra-
lizada a una sociedad secularizada v de una "Iglesia en estado de
cristiandad a una iglesia en estado de mision", predicaci6n v cate-
quesis tendran sentido evangelizador en la medida en que presen-
ten el servicio liherador que ofrece el evangclio de Jesucristo.
Todos los medios de propagacion doctrinal del cristianismo,
utilizados en la mision vicenciana, tendran que presenter a Dios
como parte esencial y basica de la construccion interesada de la
realidad social Y personal del hombre. El hombre de nuestros dias
solo lograra abrirse un acceso al autentico Dios en la medida en
que este Dios transcendente pueda ser reconocido como pieza slave,
fundamental y necesaria de su construccion social de la realidad.
En esta perspectiva admitira que el hombre ha sido creado a "ima-
gen y semejanza de Dios" (21).
La fe-fidelidad para con Dios se ejercita y se realiza existen-
cialmente, no meramente con un acto intelectual ni con actos cul-
tuales o "religiosos", sino con el comportamiento total y "social"
del hombre: el comportamiento con Dios se hace realidad en el com-
portamiento con el mundo y con la socicdad. For esto en la Bibiia
la "alianza" del hombre con Dios comporta siempre un "codigo
social": "la prirnera tabla" de los rnandarnientos para con Dios
reclama la scgunda de los rnandamientos para con le projimo. Y
la revelacion que haee Jesus de la paternidad de Dios comporta una
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radical exigencia de fraternidad, tal como se presenta en la para-
bola del juicio final (cf. Mt. 25, 31-46).
Un Dios de tal naturaleza ha de presentarse como creador, libe-
rador y salvador de los hombres y principalmente de los mas pobres
de esos hombres. Un Dios Senor de todo y Padre de todos lo sera
en la mcdida en que exija el sentido ultimo de todo y de todos. Si
hubiera algo o alguien que de alguna manera quedara fuera de esta
exigencia radical del dominio absoluto de Dios, Dios no seria Dios.
Un Dios ciertamente transcendente, pero que se hace presente y
se vive en la inmanencia, y quc por eso es garante de todo y vale-
dor de todos. Se trata, en definitiva, de presentar a un Dios vivo
y verdadero, es decir a un Dios que tiene un plan sobre el mundo
y sobre todos v cada uno de los hombres. Un Dios que se infunde
en la historia , pero que no se confunde con ella ( 22). Un Dios fiel,
sorprendente y co ►nprometido en la historia de los hombres, a quie-
ncs asocia para la realizaci6n de su designio amoroso: que la comu-
nidad humana se desarrolle en la dignidad y viva reconciliada y
unida a traves de los conflictos y de las tensiones (23). Pero to que
impide a la comunidad humana y al hombre concreto vivir en la
dignidad humana, es la miseria; y lo que impide a la humanidad
y a los hombres concretos vivir en la reconciliaci6n yen la unidad,
es la injusticia. De este Dios vivo y verdadero se desprcnde que la
lucha por la justicia constituye una exigencia absoluta del servicio
a la fe y que la injusticia o la convivencia con ella puede conver-
tirse en obstbculo definitivo que apague la fe, la desfigure o la haga
simplemente imposible como fe cristiana. Esta dimension de la fe,
tan genuina y profundamente vicenciana, tiene que estar presente
cn el mensaje evangelizador de la mision.
Jesucristo, enviado al mundo por el Padre para anunciar y rea-
lizar cste plan salvifico-liberador, es el unico y verdadero Salva-
dor (24). En el centro de la espiritualidad vicenciana es este Cristo
cl que esta presente. El orienta y anima todo el pensamiento, toda
la actividad de la Mision y de la Caridad. Por eso el eje central sobre
el que tiene que girar el mensaje evangelizador de la mision vicen-
ciana, es Jesucristo . De ahi la insistencia de Vicente de Paul a los
misioneros: hay que "predicar a Jesucristo"(25). Naturalmente, esta
expresi6n "anunciar a Cristo" es una expresion muy densa de sen-
tido y de contenido. Senalemos brevementc, pero con precision, que
ese Jesucristo es Dios -encarnado-en-la-historia. Por esta encarna-
cion, a traves de este movimiento de anonadamiento, Jesucristo es
un ser historico, enviado por el Padre para realizar su voluntad de
servicio, de transformaci6n, de liberaci6n, de salvaci6n de los hom-
bres y principalmente do los mas pobres do esos hombres. Lo que
Ic caracteriza es un "espiritu de caridad perfecta", una "actitud"
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fundamental de "adoraci6n", de cntrega con relaci6n al Padre, de
"amor-compasivo y misericordioso" con relaci6n a los hombres (26).
Pero sobre todo el Cristo vicenciano es el salvador, el evangeliza-
dor de los pobres (27). Este Cristo pobre, presente en los pobres,
que se dirige preferentemente a los pobres y se declara su evange-
lizador, tiene que polarizar la conciencia misionera de los sacer-
dotes de la Misi6n. El lema de fa Congregaci6n de la Misi6n repro-
duce el versiculo 18 del capftulo 4 del Evangelio de San Lucas: "El
espiritu del Seitor esta sobre nti porque me ungio pure evangelizar
a los pobres". Este texto, programa mesianico de la acci6n libera-
dora y salvadora de Cristo, contiene toda la moral, toda la politica,
toda la mistica del mensaje de Jesus de Nazaret referents a los
pobres. El anuncio evangelico en la misi6n vicenciana se tendra
que centrar en el contenido de este programa mesianico de Cristo.
Ese anuncio tendra que desarrollar tematicamente el contenido de
la experiencia humanizadora, liberadora, salvadora que comenz6
con Jesus de Nazaret. Experiencia que todavia hoy hay que hacer
presente en la sociedad, en la vida real de los pueblos, y de los hom-
bres concretos. Lo cual implica explicitar de manera clara y sen-
cilia, tanto en la predicaci6n como en la catequesis y la reflexi6n
misioneras, las exigencies de solidaridad con los mas olvidados y
marginados, las causas que provocan ]as necesidades mas vitales
de los deshcredados, el por que de la opci6n preferencial de Jesu-
cristo y de la Iglesia por los pobres, la urgencia de crear una comu-
nidad humana, mas Iraterna N. mas solidaria al servicio de la pro-
moci6n integral del hombre y do todos los hombres, promotora de
rcconciliaci6n, de perd6n y de rehabilitaci6n. En resumen la misi6n
vicenciana tiene que anunciar svbalmente la fuerza salvadora y
liberadora que se encierra en el &epntecimiento y la persona de
Jesucristo Salvador, evangelizador dd los pobres. Y ello porque el
punto de referencia de esta manera de evangelizar se encuentra en
la actuaci6n evangelizadora de Jesus y de los apo'stoles (28). En esta
referencia los misioneros descubren c6mo tienen que evangelizar
y "vivir en el espiritu de los servidores del evangelio" (29). En ella
cobran conciencia de que la evangelizaci6n es proclamaci6n de la
fc que actua en el amor a los hombres (cf. Gal. 5,6; Ef. 4,15). Pero
se trata de un amor o caridad que para poder realizarse debe ser
creadora de justicia. Los evangelizados, que a su vez quieren y tie-
nen que ser evangelizadores, comprenderan y viviran entonces su
filiaci6n divina con rclaci6n a Dios v la fraternidad con todos los
hombres en favor de los pobres. Y to haran no separando la causa
de Dios y la de Jesucristo de la causa de los pobres, ni la causa de
los pobres de la causa de Dios y de Jesucristo. Llcgaran a saber
entonces que en la Iglesia y en la sociedad todo tendria que orga-
nizarse en favor de los pobres. Por estos cauces, nos parece, debe-
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ria correr el sentido y el contenido de la evangelizacion vicenciana.
Y cllo porque todo el csfuerzo desplegado por Vicente de Paul y
sus primeros discipulos en orden a la predicacion misionera, de
matiz catequistico , giraron en torno a un objetivo : favorecer el
desarrollo de la vida de Jesus en la vida de los misionados. Esta
6ptica les hizo insistir mucho mas en el vinculo que une la fe a la
caridad. Su predicacion se desdob16 en un esfuerzo educativo de
la fe y en una orientaci6n profunda de la vida . En raz6n de la fide-
lidad a la actuacion evangelizadora de Jesus y de los apostoles,
transmitida por Vicente do Paul a la Congregacion de la Misi6n,
la misi6n vicenciana tendra que descubrir una nueva conciencia
evangelizadora referente a los contenidos de la predicacion N. de
la catequcsis misioneras . Esta conciencia la encontramos , perso-
nalmente, y asi lo hemos senalado, en hacer presente la fuerza sal-
vadora del cvangelio, de Jesucristo en la vida real de la sociedad
y de los hombres de hoy.
h - La evangelizacidn por la celehracicin de la le desde los
sacra inentos v la liturgia
Hoy no es ninguna novedad afirmar quc los gestos sacramen-
tales han quedado vacios de sentido para muchos hombres y muje-
res que no sicntcn ninguna necesidad de ccicbrar su fe. Mas aim,
incluso no pocos de los que se acercan todavia a recibir los sacra-
mentos lo hacen por pura costumbre sociologica o presion social.
Y sin embargo la pastoral sacramental sigue tcnicndo una pri-
macia casi total en el quehacer de la Iglesia . Noes exagerado decir
que la pastoral celebrativa Ilcva a ocupar gran parte del tiempo
y a centrar la atencion y las energias del clero y de la comunidad
cristiana.
Naturalmcnte , si se tiene fe, lo normal es practicarla y cele-
brarla en los Sacramentos , de ahi que no se pueda minusvalorar
la pastoral sacramental . Pero es igualmente evidente que la insis-
tcncia unilateral en lo cultual ha llevado a la Iglesia a descuidar
la acci6n evangelizadora. De ahi quc la practica sacramental y cele-
brativa se han convertido mas en Iola actividad humana, en la que
se pondera mas la vida y el estar juntos , que la celcbracion y la
vivencia de la fe . Si no queremos en la Iglesia " sacramentalizar"
de manera facil y por la via rapida , tendremos que catequizar a
los f icles para que comprendan que es solamente la fe la que debe
coniiucIrles a Ins sacranu•ntos.
La misi6n vicenciana deberia evitar, incluso oponiendose a cier-
tas demandas , sacramentalizar de manera ligera y precipitada. Por
el contrario tendria que orientar su tarea evangelizadora a conven-
cer y persuadir a los misionados de que sea rcalmente la fe la que
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les conduzca a participar en los sacramentos . Y ello, porque en la
mision vicenciana recibir los sacramentos de la penitcncia, de la
comunion y, a veces de la confirmacion, se hacia despues de haber
intentado purificar la fc de los misionados y de haber iniciado a
estas en una vida cristiana adulta , es decir despues de haber Ile-
gado a una conversion . Este y no otro era el sentido de las condi-
ciones que los misioneros imponian a algunos fieles antes de que
recibieran los sacramentos . Algunas de estas condiciones les cyan
impuestas en razon de las connotaciones sociales quc conlleva la
vivencia de la fe.
Sabemos que el fundamento de la celebracion cristiana es la
fe comun y comunicativa de los discipulos de Jesus. Y estamos con-
vencidos, igualmcnte, de que cada celebracion revela una concep-
ciein de la Iglesia, una eclesiologia podriamos decir, %. esto, preci-
semoslo Bien, sin que los interesados se den cuenta de ello. Y ello
porque toda celebracion confiere un rostro a la Iglesia; la celebra-
cion es un lugar privilegiado de la manifestacion de la Iglesia. Y
de una Iglesia donde es dado ver la diversidad mas desconcertante.
Hasta tal punto esto es cierto, que se puede afirmar: "Dime como
son tus celebraciones y to dire wino es to Iglesia ", sobre todo refi-
riendose a la Iglesia local.
Decir que la celebracion es la imagen , el reflejo do la Iglesia,
significa tambien que la celebracion sufrira el contragolpe de todos
los enfrentamientos y de todas las conmociones que sufre la misma
Iglesia. La Iglesia, ligada al mundo por una relacion de encarna-
cion (cf. Gaudium et Spcs, n. 1), no puede escapar de ninguna
manera a las sacudidas que agitan la civilizacion. Y las cclehracio-
nes, que son imagenes de esta Iglesia, reflejan tambien los proble-
mas de nuestros contemporaneos y son el reflejo de este mundo
conmocionado en el que tienen lugar.
Toda celebracion es igualmcnte expresion del desco fundamen-
tal de eslar en comunidn. Por cso en la celebracion, mas que en nin-
grin otro sitio, es donde el hombre nutre su ser social y al mismo
tiempo Ic hace cobrar mas conciencia del grupo al quc pertenece.
La celebracion cristiana pennite a los hombres reafirmar la impor-
tancia de la relacion con Dios en la vida y sentir juntos el efecto
de esta relacion en su existencia. Por eso celebrar la liturgia, cele-
brar los sacramentos noes solamente dar cuito a Dios , a Jesucristo,
sino tambien y sobre todo es acoger al Senor resucitado y festejar
juntos con jObilo el acontecimiento de su salvaci6n en sus vidas.
El acro de celebrar es un acto del hombre. Pero el objeto de
la celebracion, lo que se celebra, no es la accion del hombre, sino
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de Dios . En efecto , por medio de gestos, ritos, palabras y cantos
en toda celebraci6n se rcaliza el misterio de la Alianza entre Dios
y su Pueblo, entre Cristo y su Iglcsia. Por eso el objeto de la cele-
hracion es siempre Dios, vivo y actuante que intcrviene en nuestra
historia humana para hacer alianza con nosotros. Y el fin de la cele-
braci6n no es otro clue la unidad de los hombres en Dios, en Cristo,
cso que toda una corricntc eclesiol6gica llama la "comuni6n".
La celebracion, segt n el querer de Dios, nos Ileva a ser uno en
El "como el Padre esta en el Hijo N. el Hijo en el Padre (Jn. 17,21),
porque Dios quiere que "todo sea reconciliado en El" (Col. 1,20).
El objctivo de la Nueva Alianza es, por tanto, la comuni6n de todos
los hombres en Dios. La gracia de la celebraci6n, en cfecto, con-
siste en establecer en comuni6n a los hombres entre si y con Dios.
Comunicar con Cristo, que nos establece en union con el Padre y
con los hermanos, los hombres, hasta el punto de no formar mas
que un solo cucrpo con el, tales el misterio central del cristianismo
y hacia el cual tiende toda la vida y toda celebracion cristiana. La
celebracion de la liturgia y de los sacramentos no es otra cosa que
un tiempo de intensa comuni6n de hermanos cristianos con su
Serior. Cclebrar es reunirse en asamblea cristiana para acoger al
Senor, que actira en nuestras vidas, y entrar juntos en la comuni6n
que nos ofrece.
- La celebracion v la vida
Para captar el sentido pleno de la celebraci6n se requiere des-
cubrir la relaci6n que tiene con el conjunto de la vida. La celebra-
cion cs el signo eficaz de que la existencia, por la comuni6n de vida
con Jesucristo, se orienta toda ella hacia el Padre. El vinculo que
tine la liturgia y la vida es un misterio de comuni6n. Y se da este
vinculo cuando la celebraci6n se constituye en el tiempo fuerte do
comuni6n de una vida entera orientada hacia Dios. Esto significa
que debe existir una coherencia entre la celebraci6n lit6rgica y la
vida. Propiamente hablando, la celebraci6n no celebra la vida, como
se dice con frecuencia, sino la presencia activa del Senor en la vida
del cristiano . Si la celebracion ha de ser exigente de cara a la vida
a fin de que esta sea autenticamente cristiana durante coda la
semana y no solamente la hora pasada en la Iglesia, la vida debe
ser tambien exigente con la celebraci6n a fin de quc esta tenga el
dinamismo y la vitalidad requerida por cristianos adultos. La litur-
gia y la vida estan intimamente unidas si Jesucristo, con el que
comulgamos en la celebraci6n, esta bien presente en la vida en los
dcmas momentos y actividades de la existencia. En la liturgia se
celebra al mismo Cristo a quien se le sigue en la vida.
- La comunion fraterna
En el texto de los Hechos de los Ap6stoles, donde se nos des-
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cribe la primera comunidad cristiana (Act. 2,42), la fraccion del pan
no es posible ni pensable, si no hay comunion f raterna. Y ello por-
que esta fraccion del pan es precisamente el signo de que se vivo
en comunion con Cristo v con los hermanos.
Tenemos asi que la "comunion fraterna" es considerada por
la primitiva comunidad como condici6n de autenticidad de la frac-
cion del pan. Y nos acordamos que esta comunion fraterna llego
hasta la puesta en comun de todos los bienes.
El drama hoy es que, despues de siglos de piedad individua-
lista, queda reducida esta exigencia de comunion fraterna a la sim-
ple necesidad de la ausencia de pecado mortal, Ramada el estado
de gracia. Se olvida entonces que el signo evangelico del estado de
gracia con Dios es cl estado de gracia con los hermanos: "El que
no area a su hermano, a quien ve, no puede amar a Dios, a quien
no ve"(1 Jn. 4,20). Restablecer la comunion fraterna como condi-
ci6n de autenticidad de la celebraci6n cristiana es el punto mds
importante y rnas urgenle para la coherencia de la liturgia, de la
celebraci6n de los sacramentos en la vida.
Se podria decir hoy que no se tiene el derccho de celebrar la
Eucaristia si no se esta de alguna manera comprometido en el ser-
vicio de los hombres, y sobre todo de los mas pobres, segun las indi-
caciones del Evangelio. La union de liturgia y vida es, en realidad,
una cuestion dc cohercncia entre to que se celebra y lo que se vivo.
Es imposible comprender el lugar que ocupa la Eucaristia en
la vida cristiana, si no se comprende primero que esta vida eris-
tiana es una vida de amor fraterno. El amor fraterno no es, pues,
facultativo o dejado a la buena voluntad de cada uno. Es un ele-
mento constitutivo de la Eucaristia come Nueva Alianza. Y este
elemento concierne no a las disposiciones del coraz6n en el
momento de la celebraci6n, sino a la manera practica de vivir la
existencia.
El fin de las celebraciones, especialmente de la Eucaristia, es
una vida ofrecida a Dios (cf. Rom. 12,1; Fil. 2,17-18; 3,2-3; 4,18) y
puesta al servicio de los hombres, es nutrir la existencia con la vida
misma de Dios, "que es amor" (I Jn. 4,16). A este efecto, la union
entre la liturgia , la celebracion de los sacramentos y la vida supone
que el amor fraterno y solidario esta ya practicado en la vida. En
ningU n caso la liturgia , la celebracion sacramental puede ser eva-
sion o refugio en lo divino: exige, por el contrario, la vida encar-
nada, la vida comprornetida en favor de los hombres, la vida en la
que se rompen las barreras sociales y se eliminan las divisiones,
la vida en la que se trabaja seriamente por la paz, la justicia y la
unidad, la vida en la que se busca sinceramente la reconciliacion
y el perdon.
Si la Eucaristia es el momento mas intenso de la vida de la Igle-
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sia, la celebracion de cada Eucaristia tendria que ser el signo mas
claro de la "alternativa" que la Iglesia ofrece a los hombres y a la
sociedad en que vivimos. El sentido mas profundo de la Eucaristia
es la puesta en practica del amor fiel y liberador del hombre (cf.
Jn. 13,34-35; 6,56). Es decir, la Eucaristia es la identification de vida
con Jesus para hacer lo que El hizo y vivir Como El vivio: amor al
hombre, para hacerle verdaderamente libre y liberador de sus her-
manos. He ahi el distintivo de la comunidad creyente. Y el simbolo
que lo expresa es la Eucaristia. Sin embargo no hay que idealizar
las cosas indebidamente. La celebracion de la Eucaristia tambicn
puede realizarse donde falta amor y solidaridad de vida, y no solo
en una comunidad ideal y perfecta, a condition de que se intente
con sinceridad y realismo intensificar ese amor y esa solidaridad.
La mision vicenciana tendra que orienter en en esta lineal la
action evangelizadora de la pastoral sacramental, para que sea ver-
daderamente la fe la que conduzca a los fieles a los sacramentos
y los vivan con todo cl compromiso liberador y salvador que se
encierra en ellos. Dc esta manera la celebracion liturgica sera la
expresion viva de la fe que viven los cristianos cuando celebran y
reciben los sacramentos. Y ello porque la celebracion de estos sacra-
mentos pidc a la vida que sea vivida de acuerdo con el designio amo-
roso de Dios en favor de los hombres; de acuerdo con la fuerza sal-
vadora y liberadora que se encierra en el Evangelio y en la persona
de Cristo. Y la vida pide a los sacramentos que scan creidos en la
comunion con Dios por Jesucristo en favor de la unidad, la justi-
cia, la paz entre los hombres y el compromiso social en favor de
los pobres.
c - La evangelization por el testimonio del compromiso social
desde la caridad, creadora de justicia
Evangelizar a los pobres desde el servicio caritativo o desde
la caridad, creadora de justicia, es lo mas gcnuino y lo mas origi-
nal de la mision vicenciana. Olvidarlo, scria desconocer el "evan-
gelio" de los sacerdotes de la Congregation de la Mision. Hemos
indicado anteriormente, que la mision vicenciana, desde los orige-
nes, insiste en el vinculo que une la fe a la caridad. En efecto, es
la caridad la que completa y vcrifica el contenido del anuncio huma-
nizador y salvador del evangelio de Jesus de Nazaret. Es la cari-
dad la que prolonga y mantiene en la sociedad, a traves del servi-
cio liberador y a traves de la prornocion integral del hombre, la
fucrza salvadora que se ancierra en el mensaje evangclico. Y ello
porque evangelizar no significa solamente anunciar verbalmente
una doctrina sino transformar la realidad buscando la instaura-
cion del Reino de Dios y su justicia. En esta linea de pensamiento,
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pero en otro registro de expresion y tambien en otro contexto socio-
politico, Vicente de Paul afirma dclante de los misioneros: "Si hay
algunos entre nosotros que piensan que estdn en la Congregacian
de la Mision para evangelizar a los pobres, y no para aliviarlos, para
remediar sus necesidades espirituales y no las temporales, respondo
que debemos asistirlos de todas las maneras, por nosotros y por los
demds"(30). El fundador de las Hijas de la Caridad comparte con
ellas este mismo sentido de evangelizar, cuando les habla del ser-
viico, es decir de tracr vida a quienes les es amenazada o negada
y cllo porque Dios les ama, les defiende y quicrc quc tengan vida:
"Es Dios el que os ha encomendado el cuidando de sus pobres
y teneis que comportaros con ellos con su mismo espiritu, com-
padeciendo sus miserias y sintiendolas en vosotras mismas
en la medida de lo posible, comp aquel que decfa: Yo soy per-
seguido con los perseguidos, maldito con los malditos, esclavo
con los esclavos, afligido con los afligidos y enfermo con los
enfertnos" (31).
El servicio, o de acuerdo con el lenguaje de hoy la pastoral ser-
vicial, es cl modo propio de evangelizar de las Hijas de la Caridad.
Y ello porque el servicio de las Hijas de la Caridad, en cuanto praxis,
es decir, en cuanto intenta actuar sobre la realidad concreta de los
pobres para transformarla de acuerdo con el designio amoroso de
Dios sobre ellos (32), es una rnanera de proclarnar con hechos la
parcialidad, la opcion de este Dios quc, por serlo de todos, lo es
preferentemente de los cmpobrecidos, explotados, oprimidos, mar-
ginados. En el lenguaje de Vicente de Paul equivale a decir que Dios
es el protector de los pobres:
" i,Sabeis, hermanas ntfas, que me he enterado que eras pobres
genies estdn muy agradecidas a la gracia que Dios les ha hecho
y, al ver que se va a asistirles y que eras Hermanas no tienen
mds intereses en ello que el amor de Dios, dicen que se dan
cuenta entonces que Dios es el protector de los pobres? i Ved
que hermoso es avudar a esas pobres genres a reconocer la
bondad de Dios! Pues camprenden perfectamente que es El
el que las rrureve a hacer ese servicio. Y entonces conciben ele-
vados sentitrtientos de piedad y dicer: iDios trio, ahora nos
damns cuenta de que es cierto lo que tantas veces hemos ofdo
predicar, que to acuerdas de todos los que necesitan socorro
y que no abandonas nunca a una persona que este en peligro,
puesto que cuidas de arias pobres miserables que han ofen-
dido tanto a to bondad! He sabido includo por medio de per-
sonas que fueron atendidas por nuestras Hermanas, y por
medio de otras muchas, que se sentfan muy edificados al ver
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corno esas Hermanas se preocupaban de visitarles, recono-
ciendo con ello la divina bondad y viendose obligados a ala-
barle y darle gracias. Si, Hermanas mias, las personas que os
ven y aquellas a quienes asistiais alaban a Dios y con
razdn" (33).
Este servicio, que "hace presente la bondad de Dios ante los
pobres" (34), exige que la palabra de Dios, el mensaje cvangelico
anunciado, sea creible, lo cual solo se logra haciendo realidad el
contenido de su palabra (35). Asi to hizo Jesds de Nazaret. Asi tra-
tan de hacerlo las Hijas de la Caridad y los Sacerdotes de la Con-
gregacion de la Mision. Y no solarnente ellos, tambien los cristia-
nos, evangelizados en la mision y a su vez evangelizadores, cn v des-
pues dc la mision, tendran que evangclizar viviendo el cvangelio
en cl compromiso social en favor de los pobres y su causa. Para
garantizarlo, tendran que hacer presente en la sociedad, en la vida
real de los hombres, principalmente de los pobres, el servicio huma-
nizador y liberador de ]a fe. Una fe que actira en la caridad: una
caridad creadora do justicia (cf. Gal. 5,6; Ef. 4,15). Esta es la signi-
ficacion que tenia la "Co f radia de la Caridad ", erigida en la parro-
quia al final de la mision vicenciana.
LA CARIDAD VICENCIANA CREADORA DE JUSTICIA
En la espiritualidad vicenciana a Dios y a Cristo se les ama o
se les traiciona en el hombre, en el pobre. Y ello porque el arnor
a Dios es inseparable del amoral hombre (36). La unidad de ambos
amores constituye la "integracion de la caridad" vicencianamente
hablando. El fundamento de esta integracion de la caridad se
encuentra en que Jcsucristo se caracteriza por un "espiritu de cari-
dad perfecta" (37) con relacion al Padre y con relacion a los horn-
bres. Ambos amores son una exigencia constitutiva de la propia
noci6n del amor a Dios. Pero tambien, e igualmente, del amor al
hombre, ya que en la espiritualidad vicenciana no se puede amar
a este sin amar a Dios. Por eso la unidad de ambos amores consti-
tuye la integracion del servicio de la fe en la caridad creadora de
justicia. Esta es, en efecto, la manera vicenciana do comprender
y de vivir el evangelio. Pero tambien constituye, por la misma raz6n,
el ccntro del sentido y del objeto de la evangelizacion en la mision
vicenciana.
La caridad cristiana es total (cf. Mc. 12,30), es universal (cf. Jn.
15,12), es efectiva o real: "no amemos de palabras y de boquilla, sino
con obras y de verdad" (1 Jn. 3,18). Por tanto es una caridad que
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quiere, busca, inventa y pone los medios para hater realidad la pro-
moci6n integral de todo el hombre y de todos los hombres. Esto
sit6a at cristiano ante el compromise ineludible con los hombres,
le hace vivir la fraternidad con ellos.
La fraternidad cristiana, en raz6n de la caridad, saca a los cris-
tianos de la irresponsabilidad social y de la neutralidad polutica (38).
Ante las situaciones reales y los problemas de los hombres, princi-
palrnente de los pobres, intentar scr socialmente irresponsable y
poluticamente neutro, significa, de hecho, dar por buena o aceptar
la dominaci6n, la explotaci6n, la margination que ejercen unos hom-
bres sobre otros. En la practica la irresponsabilidad social y la ncu-
tralidad politica son un compromiso a favor de los que dominan
en la sociedad. Al mismo tiempo es una dimisi6n de la responsabi-
lidad mas primaria del hombre.
La fe cristiana no suprime nada de to que acabo de decir, sino
que lieva todo ello a exigencias mayores. Ni Jesus ni su evangelio
son neutrales ni dicen, a Ia vez, de la misma coca blanco o negro,
sino que at decirnos que somos hijos de Dios y, por tanto, herma-
nos de todos los hombres, Ilevan a los cristianos a una muy defini-
tiva opci6n.
Esta opci6n ha de ser - y asi to ha comprendido Vicente de
Paul v asi se to ha transmitido a sus continuadores - a favor de
quines no estan sentados a la mesa del mundo, preparada por el
Padre para todos. Estos son los pobres, los marginados, los opri-
midos. Dios esta a su favor y Jesus asume su causa.
Jesus asume su causa no porque ellos sean eticamente los mejo-
res, los mas justos, los de mejores sentimientos y comportamien-
tos, sino porque Dios ha creado un mundo beneficioso para todos
y son ellos quienes no se benefician de ese designio amoroso de Dios,
a causa del egoismo, de la insolidaridad, de la dominaci6n y de la
explotaci6n de otros hombres. Y Dios se pone.junto a los que son
desplazados de la mesa del mundo para luchar con ellos hasta que
se sienten con todos en igualdad de fraternidad. Esa cs la causa
de Dios, esa es la causa de Jesucristo, esa es la causa de los pobres.
Pero igualmente la causa de los pobres es la causa de Dios, la causa
de Jesucristo. De la misma manera que no se puede separar el amor
a Dios del amor at hombre y viccversa, tampoco la causa de Dios
y de Jesucristo Sc puede separar de la causa de los pobres y vice-
versa. Nos encontramos aqui con el nucleo de la espiritualidad
vicenciana, pero igualmente en la raiz de la fidelidad a la activi-
dad misionera. Fidelidad que requiere iniciar a los misionados at
amor at Padre y, por el, inseparablernente, at amor at pr6jimo. La
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evangelizacion , vicencianarnente entendida, es proclamacion de la
fe que acts a en la caridad en favor de los hombres. Y esta caridad
no puede realizarse verdaderamente sin promocion de la justicia.
De ahi que la caridad, vicencianamente hablando, sea creadora de
justicia (39).
CONCLUSION
Ahora podremos comprender mejor la (rase de Vicente de Paul
a sus continuadores y discipulos: "Evangelizar a los pobres no se
entiende solamente ensenar los misterios necesarios para la salva-
cion, sirro pacer todas las cosas predichas y figuradas por los profe-
tas, pacer efectivo el Evangelio", es decir vivir la fe en la caridad,
creadora de justicia. De una justicia integrada en la caridad. Ahi
tendra que encontrarse ayer corno hoy la misii n vicenciana. Esa
sera su actividad evangelizadora, discernida a la Iuz de Vicente de
Paul, quien a su vez se dejb conducir por la actuaci6n evangeliza-
dora de quicn fue enviado por el Padre "para evangelizar a los
pobres", para "proclatnar un ano de gracia de parte del Senor". Y
porque segt n cl Fundador de la Congregacion do la Mision: "No
es suficiente que yo ame a Dios, si mi prcjimo no le ama"(40), "no
es su ficiente ser salvado hay que ser Salvador como Jesucristo"(41),
tendremos que emplear nuestro ser y nuestro esfuerzo para hacerlo
realidad,
Jose Maria I BANE7,, C.M.
NOTAS
(1) S.V. XII, 79.
(2) S.V. XII, 5; cf. S.V. XII, 3-5, 80; XI, 133-135....
(3) S.V. XII, 180.
(4) S.V. XII, 129.
(5) S.V. XII, 128.
(6) P. Collet, La vie de Saint Vincent de Paul, Nancy, 1782, 2 vol., t. 11,
168; cf. S.V. XI, 133; IV, 42.
(7) S.V. XII, 370; cf. S.V. XI, 77.
(8) S.V. XII, 3-5; cf. S.V. XI, 133-135; XII, 80 ... .
(9) ...
(10) S.V. XII, 80.
(11) S.V. XII, 84.
P.
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(12) S.V. XII, 73,74.
(13) S.V. XII, 115.
(14) Cf. J. Maria Ibanez, Vicente de Paul, realisnro y encarnacidn, Sala-
manca, 1982, p. 258-292, especialmente p. 261-264.
(15) Resulta reconfortante y comprometido, at mismo ticmpo, consta-
tar que la manera de comprender boy la evangelizacidn tiene sus grandes
coincidencias con la delinici6n de evangelizar que da Vicente de Paul. Cf.
entre otras obras y autores: Pablo VI, Evangelii Nuntiandi, 1975; VV.AA.,
Evangelizacidn -v hombre de hov (Congreso celebrado en Madrid del 9 at
14 de septiembre do 1985), Madrid 1986; J.A. Pagola, La villa v accidn de
la Iglesia en el nuevo conterto socio-politico actual, cn Fidelidad siempre
renovada, Salamanca, 1985, p. 297-318, especialmente p. 299-311; J.Y. Cal-
vez, Foi ei justice. La dimensidn sociale de !'evangelisation, Paris, 1985;
VV.AA. Evangelizacidn, nrisidn social de la Iglesia, en .Misidn Abierta (3),
1985,.
(16) Lo que se podrian Ilamar los grander rasgos de la fisonomia de
la mision vicenciana, es decir su sentido y objeto asi corno los rnedios utili-
zados para garantizarlos, se encuentra en la carta escrita por Vicente de
Paul a Juana F. de Chantal, el 14 de julio de 1639: "Nuestra Pequeria
Comparilia se ha instituido para it de aldea en aldea a predicar, catequizar
y hacer que el pobre pueblo haga confesion general de toda su vida pasada;
trabajar en la acomodaci6n de ]as diferencias que encontremos alli, y hacer
todo to posible para que los pobres scan asistidos corporal v espiritualmente
en la Cofradia de la Caridad ... que establecernos en los lugares donde hace-
mos la mision, y que to dcscen ... .
"Que vivimos en el espiritu de los scrvidores del evangelio en relaci6n
con nueslros senores los obispos, que cuando nos dicen: Id ally, ally vamos;
venid aca, venimos; paced esto, to hacemos; y esto por to que se refiere a
[as funciones indicadas .....
"Cuando estamos misionando por as aldeas ... vamos a Ia iglesia a las
seis de la mariana para cclcbrar la santa misa y confesar, despues de to pre-
dicacion que acaba do hacer uno de la Compadia tras la misa que ha dicho
anteriormente; se confiesa hasta las once; luego sc va a corner v se vuelve
a la iglesia a las dos para confesar hasta las cinco; despues de to cual, uno
tiene el catecismo ......
"Se tiene corno maxima (no predicar, catequizar ni confesar en las ciu-
dades donde hay obispado y) no salir de una aldea hasty que todo el pueblo
haya sido instruido en las cosas necesarias para la salvaci6n y cada uno
haya hecho su confesion general; hay pocos lugares en donde quede alguno
sin hacerlo. Lo que sc ha hecho en una aldea, varnos lucgo a hacerlo a or ra,
en donde hacemos to mismo. Trabajamos desde alrededor de Todos los San-
tos hasta la fiesta de Sari Juan v dejamos los meses de julio, agosto, sep-
tiembre y una parte de octubre para que el pueblo haga la cosecha v la ven-
dimia; y cuando se ha trabajado unos vcinte dial, descansamos ocho o diet,
ya que no es posible pasar mucho ticmpo en ese trabajo sin ese descanso
y el do tin dia por semana". (S.V. 1, 562-565). Corr el paso do los arios y des-
pues de no pocos tanteos y ensayos ]a Congregacion de la Misi6n consiguc
una ductrina y un metodo misioncros mas o menos uniformes, aunque no
definitivarnente codificados. En ]as Reglas Comunes de la Congregaci6n de
la Mision se lee: "Ia ocupaci6n de los padres consiste en it por ]as aldeas
y los pueblos pequedos, a imitacion de Nuestro Senor v de sus discipulos,
partiendo el pan de to Palabra de Dios a los pequedos, predicando y cate-
quizando; exhortandoles a que hagan confesion general de toda su vida
pasada y eschucharles en el tribunal de la penitencia; arreglar las diferen-
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cias v discordias; establecer las cofradias de la Caridad ...". (S.V. XII, 94;
Regular Communes Congregationis Missionis, cap. 1, n° 2).
(17) S.V. XI, 272; cf. S.V. XI, 257-287; XI, 74.
(18) S.V. XII, 81-82.
(19) S.V. VII, 341; cf. S.V. XII, 262-263, 113; X1, 413.
(20) S.V. XII, 130.
(21) Cf. Gn. 1,26-28; 2,8-15; S.V. IX, 483-498, especialmentc p. 489-490;
J. Maria Ihariez, Vicente de Paul, realisrno .... op. cit., p. 204-205.
(22) Cf. J. Maria Ihariez, Vicente de Paid, realismo ..., op. cit., p. 69, 83-92.
(23) Cf. Jn. 13,1; Rom . 5,10; 2 Cor. 5,18-21; Col. 1,20; 2,13-14; 1 Cor. 15,28.
"Si tenernos amor, debemos manifestarlo conduc iendo a los hombres a amar
a Dios y cl projimo, a amar at projimo por Dios y a Dios por cl projimo.
Somos clegidos por Dios como instrumentos de su inmensa y paterna cari-
dad, que se quiere difundir en las almas" (S.V. XII, 262).
"Es cierto que soy enviado no solamente para amar a Dios, sino para
haceric amar. No es suficiente qur ame a Dios, si mi projimo no le ama.
Debo amar a mi projimo corno imagcn de Dios y ohjeto de su amor, y obrar
de tal mancra que los hombres amen reciprocamcntc a su Creador, que les
conocc y reconoce sus hermanos, que Ies ha salvado, y que por caridad
mutua se amen mutuamente por amor de Dios, qur les ha amado tanto que
ha llegado a entregar a la muerte a su propio Hijo": S.V. XII, 262-263.
(24) "Nuestro Senior Jesucristo es el tinico verdadero redentor v cum-
plio perfectamente to que significa ese nombre amable de Jesus, que quiere
decir Salvador. Vino del cielo a la tierra para ejercer ese oficio, e hizo de
el el objetivo de su vida y de su muerte, ejerciendo continuamente esa cua-
lidad de salvador por la comunicacion de los mcritos de la sangrc que der-
ramo. Micntras vivid sobre la ticrra, dirigio todos sus pensamientos a la
salvaci6n de los hombres, v sigue todavia con estos mismos sent imientos,
va qur es ahi donde cncuentra la voluntad del Padre. Vino v viene a noso-
tros cada dia para eso, v por so ejemplo nos ha enscriado todas [as virtudes
convenicntes a su cualidad de Salvador ...... S.V. XI, 74; cf. S.V. XI1, 264-265.
(25) S.V. XI, 286. Los "catecismos ", que conservamos de Vicente de Paul,
hablan poco de los sacramentos , sin embargo insisten bastante en la prac-
tica de la confesion v de la comunion. El tema central de estos textos es
Jesucristo. En ellos se habla ahundantemente de la Encarnacion, Pasion,
Muerte, Resurreccion y Ascension y existe un apartado sobre la Trinidad
en general: cf. J. Guichard, Saint Vincent de Paul, cathechiste, Paris, 1939,
p. 13-21, 32-33.
(26) Cf. S.V. X11, 108-109, 264-265, 271-272; VI, 393....
(27) Cf. Lc. 4,16-20 ; S.V. XII, 79-83; 3-5; XI, 22-23, 74....
(28) Cf. S.V. VI, 379; XI, 257-287.
(29) S.V. I, 563.
(30) S.V. XII, 87; cf. S.V. XI, 77, 215-216, 202; XII , 262-263; V. 68... .
(31) S.V. X,127.128.
(32) Cf. S.V. IX, 18, 19, 131, 208, 210, 242, 246, 247, 253, 354, 459, 474,
594; X, 113, 126, 127, 331, 337, 362, 408, 459, 512, 523, 557, 665, 666.
(33) S.V. X, 512-513: cf. S.V. X. 557, 666. En esta misma linea de pensa-
miento, nos parece, se ha expresado Sor Ana Duzan , superiora general de
las Hijas de Ia Caridad, en la Asamblea General de la Congregaci6n de la
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Mision. A la pregunta del padre Alberto Vernaschi: %Que piensa de la cola-
boracion de ]as Hijas de la Caridad en las Misiones Populares?", Sor Aria
Duzan responde: "Es una cucstion importante de la que se ha tratado varias
veces en el Consejo General. Esta cooperacion es buena; pero hay que toner
en cucnta que el carisma de las Hcrmanas es distinto; ellas, mas que cl tra-
bajo de predicar, deben atender y ayudar materialment a los pobres; cllas
tienen unos trabajos especificos que no pueden abandonar para dedicarse
a otros ministerios. Las Hermanas pueden ayudar en las Misiones, pero no
deben 'hacerlas' ": CrOnicas de la Asamblea General de la Congregacion de
la ,Mision - 86, n° 2, fol. 51.
(34) S.V. X, 332; cf. S.V. X, 512, 557.
(35) Si Vicente de Paul se obstina en referirse al acontecimiento de
Chit iIlon-les-Dombes, es porque descubre en el la genesis de la Compania
do las Hijas de la Caridad. Al misrno tiempo cobra conciencia a traves dc
el no solo de que la caridad es la expresion visible y crciblc de la Iglesia
de Cristo, lino tambien de que la sociedad debe organizarse para aliviar
a los pobres y movilizarse hasta Ilegar a liberarles de su pobreza.
Juan Pablo II en la audicncia del 30 de junio do 1986 dijo, en esta misma
linen do pensamiento, a los dclegados a la Asamblea General: "Queridos
padres y hermanos de la Mision, mas que nunca, con audacia, humildad
y competencia, buscad las causal de la pobreza y favoreced animosamente,
a corto y a largo plazo, las soluciones concretas, movibles y eficaces.
Actuando de esta manera, cooperareis a la credibilidad del Evangelio y de
la Iglesia. Pero, sin mas tardar, vivid cercanos a los pobres y obrad de
manera que jamas se vean privados de la Buena Noticia de Jesucristo".
(36) Cf. S.V. XI, 40.41, 41-45, 74, 77; XII, 261-263, 264-265, 271 ... .
(37) S.V. XII, 108; cf. S.V. XII, 108-110; VI, 393 ... .
(38) Cf. J.-Y. Calvez, La politiyue e! Dieu, Paris, 1985; J. Maria Ibanez,
Educar en la sociedad de hov, segue el espiritu de Vicente de Patil, en la
XIII Sernana de Estudios Vicencianos, de proxima aparicion, en la que se
habla de la "dimension politics de la fe en Vicente de Paul".
(39) Vicente de Paul declara a los misioneros en la conferencia del 7
de marzo de 1659: "Roguemos, senores, a Nuestro Senior para que nos con-
ceda la gracia de decir como 61: cibus meus est ut faciam voluntatem ejus
qui misit me. iOh! senores, ioh! hermanos mios, dcmonos a Dios del modo
mas perfecto desde este momento, manana en la oracion, en todo, por todas
partes y siempre, para tener hambre y sed de justicia ...... (S.V. XII, 164).
Ansioso de hacer cobrar conciencia a los hombres v de agudizar su rcspon-
sabilidad social ante la miscria de los pobres, Vicente de Paul proclama:
"Dios nos conceda la gracia de conmover nuestros corazones para con los
pobres v de pensar que ayudandoles practicamos la justicia y no la miseri-
cordia" (S.V. VII, 98). Finalmente, consciente de que en la iglesia y en la
sociedad todos vivimos del trabajo de los pobres, exclama: "Vivimos del
patrimonio de Jesucristo, del sudor de los pobres .... Somos responsables,
si ellos, los pobres, sufren por su ignorancia y sus pecados; en consecuen-
cia Somos culpables de todo lo que sufren, si no sacrificarnos toda nuestra
vida para instruirles": S.V. XI. 201; cf. S.V. XI, 201-202; cf. J. Maria Ibanez,
F.ducar en la sociedad de hov ... colaboracion citada, en la que se habla de
la organizacion de la caridad vicenciana.
(40) S.V. XII, 262.
(41) S.V. XII, 113.
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LAS GRANDES CORRIENTES ESPIRITUALES
DEL SIGLO XVII
Querer reducir a una Bola IecciOn, de aproximadamente una
hora de lectura, la presentation y comentario de las principales
corrientes espirituales del siglo XVII es tarea dificil de realizar,
si tenemos en cuenta la complejidad de sus expresiones y la varie-
dad con quc se multiplicaron. Por eso, nuestro trabajo tendra que
limitarse a una breve y sencilla exposition historica de autores y
de obras mas representativos de cada movimiento espiritual con
sus notas caracteristicas.
Advertencias preliminares
Para la plena comprensi6n del gran movimiento espiritual, sur-
gido en Francia durance el siglo XVII, henros de situarnos dentro
de la realidad social, politico y religiosa de la sociedad civil y de la
Iglesia de aquel tientpo. De otro nzodo, las manifestaciones neta-
ntente espirituales quedarian desvinculadas de la vida humana y
no guardarian relaciOn con el recto de las actividades del ser
humano; tampoco nosotros encontrartamos sentido a la revolution
cultural y apost6lica que provocaron entonces algunos destacados
personajes. De ahl que nos remitainos jorzosamente a los cuadros
ya descritos que e ► narcan la andadura socio-politico v religiosa del
siglo X VII, cuadros a tener sientpre en cuenta, conto telcin de fondo,
cada vez que aludarnos a cualquier influencia espirittral.
Parece conveniente, no obstanie, que recordemos algnnas notas
comunes que acornpai aron el proceso historico de las principales
corrientes espirituales durante el Renacimiento hurnanista, siglos
XiV-X VI, limites temporales en que aquellas se desarrollaron, comu-
nicando al siglo siguiente, en Francia, la magna production de maes-
tros v obras espirituales.
En printer lugar, itacemos constar el espiritu reinante del huma-
nismo cristiano que (auto contribuv6 a volver a las fuentes autenti-
cas de la espiritualidad: la Sagrada Escritura y los Santos Padres.
De la primera se hacen ediciones primorosas y traducciones, cuyos
textos vienen a parar a ntanos de laicos, dejando de ser su lectura
an bien exclusivo de los clerigos intelectuales. Sobre todo el Nuevo
Testamento constituye el alimento ordinario de los tieles.
Entre los Santos Padres, San Augustin ocupa an lugar preenti-
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nente. Todos hehen del tnanantial de su doctrina, y sus experien-
cias resultan incontestahles. Cansados de tanta frialdad y rigidez
metodicas, los humanistas atacan a la Escolastica medieval que
habia separado el estudio de la teologia de la espiritualidad, que-
dOndose esta sin fuertes fundamentos biblicos y patristicos. A pro-
posito de San Agustin, a/irtna H. Bretnond:
"Los investigadores de las fuentes lo olvidan frecuentemente:
pero ya se irate de filosofia, _ya de teologia, o simplemente
de devocion, no se puede dar dos pasos por los caminos espi-
rituales del gran siglo sin encontrarnos con San Agustin" (1).
Junto a San Agustin corre pareja la autoridad de Santo Tomas
de Aquino, no la Escoldstica que habia sufrido on terrible bofeton.
El estudio del Doctor Angelico sustituye al de Pedro Lombardo. Agus-
tinismo y tontismo fucionan como las dos grandes escuelas teologi-
cas, a las que se sumard el molinismo, con notables incidencias y
repercusiones en la vida espiritual. Ello no quiere decir que los
humanistas cristianos y devotos rompieran con todo el legado espi-
ritual de la Edad Media, por el contrario dependieron en gran
manera de este.
MOs que nadie la Cartuja de Santa Barbara de Colonia se
empeno en la publicacion de los grandes maestros medievales y de
los autores modernos, cualesquiera que fuesen sus inclinaciones espi-
rituales; incluso produjo okras originates de distinta tendencia asce-
tico mistica . Las investigaciones realizadas por J. Huijben, J. Dagens,
H. Bremond, Ch. Lebrun, J. Orcibal, L. Cognet y otros muchos nos
hacen ver la importancia decisiva de la Cartuja de Colonia en la di fu-
sion de los misticos y devotos humanistas.
Durante el Renacimiento humanista se impone ademds on
nuevo vocabulario, empleado indistintantente por los simpatizan-
tes de cualquier corriente, aunque, segun sea quien lo use, adquiere
distintos sentidos. A medida que avanzan los anon v se perfila el signi-
ficado de las palabras, tamhien se aclaran las actitudes personales
frente a un mismo lexico. Re/ieriendose a este problema vivido par
los maestros del siglo XVII, dice A. Dodin:
"No es el vocabulario lo que caracteriza, sin duda, a los espi-
rituales de este tiempo, sino una actitud de la sensibilidad,
unos instrumentos mentales, un espiritu" (2).
(1) Bremond, I1., Histoire litteraire du sentiment religieux en France,
t. I, Paris 1932, p. 275.
(2) Dodin, A., La espiritualidad francesa en el siglo XVII, en Historia
de la espiritualidad, t. 11, Barcelona 1969, p. 437.
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Contribuyo no poco a la implantation de un lenguaje nuevo y
comun la a ficion por el neoplatonismo y la vuelta a la lectura del
Pseudo Dionisio.
De lo dicho nose deduce que sea fcicil agrupar a los autores por
gustos bien definidos. Salvo en casos excepcionales, no existen teo-
ricos ni practicos puros, a los que se les pueda alistar en una sole
milicia espiritual. Un mismo autor, segue la edad, la formation y
experiencia adquiridas, puede plasmar doctrines de distintas ten-
dencies, y una tnisma corriente espiritual arrastrar en su caudal a
miembros de la escuela cartujana o franciscana capuchina, bene-
dictina o jesuitica, carmelitana o agustiniana, cisterciense o domi-
nicana, v hasta del clero secular o del ntedio laical.
Aunque el terra de la oracicin no es el tinico que preocupe a los
espirituales ni el que resttelva todos los probletnas de la vida cris-
tiana, en torno a dicho ejercicio se centraran, sin embargo, las maxi-
mas preocupaciones de los misticos. Incluso los apostoles mas com-
prometidos en la evangelization directa de los pueblos no dejaron
de comunicar alguna doctrina y experiencia sobre las formas de ora-
cion. Tal es el caso de San Vicente de Paul en pleno siglo XVII.
Partiendo de estos presupuestos elementales, pasemos revisla
a las tres corrientes que recogen las preferencias espirituales del siglo
XVII, haciendose presences simultaneamente en Francia. Se las
conoce con el nombre de: Mistica renano flamenca, Devotion
moderna y Huntanismo devoto. A Francia llegan, bien directamente
de los Paises Bajos bien a Craves de Italia o de Espana, donde ante-
riormente produjo tan buenos frutos la aplicacion de la Reforma
de Trento.
Mistica renano flamenca
El nombre con que es conocido este nzovimiento espiritual, sur-
gido en el siglo XI V, nos tralada al lugar de origen, bah ado por el
Rin, v nos muestra ya la tendencia mas caracteristica soya: la pro-
clamation del grado mds alto de santidad por la union mistica del
alma con Dios. El termino "mistica", deforrnado frecuentemente
por el use abusivo del mismo, y comun por otra parte a todas las
religiones, engloba todo el proceso de la villa espiritual desde sus
inicios haste la consutnacian de la obru santificadora. El use cons-
tante del termino da unidad a la doctrine de los renano flamencos,
conocidos corno los Misticos del Norte. En su sentido mds estricto,
la mistica es la parte taus noble y ardua de la teologia espiritual,
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que enseha, segcin ellos, la union directa y sin intermediarios entre
la esencia del alma y la esencia divina. Y aunque el apelativo de
"Misticos " es aplicado indistintamente por los autores de la Histo-
ria de la espiritualidad a todas los maestros y direciores de concien-
cia, cualquiera que sea su etiqueta y distintivo en el cameo espiri-
tual, se distingue preferentemente con este titulo a los seguidores
de la doctrina renano flamenca.
Los Misticos del Norte propenden ltacia una mistica de las esencias,
consiste en la tendencia a la union del alma con Dios. Para alcan-
zar tal logro, los renano flamencos en general aspiran a superar todo
intertnediario, incluso la Humanidad de Cristo. Piensan, en efecto,
tales Misticos que "la base de la union mistica es la presencia de
Dios en el alma por esencia, de la que la presencia por gracia es
una especie de prolongacion y de expansion, pues "Dios esta oculto
en el campo de la esencia creada del alma" (3). Distintos textos de
sus obras, sohre todo de la Perla evangelica, parecen con firmar sit
lesis de como "la presencia de Dios est5 en relacion con la estruc-
tura intima del alma" (4). Entendida de esta forma, la mistica de
las esencias guarda relacicin con la doctrina neoplatonica del Pseudo
Dionisio, puesto de moda durante el humanismo renacentista, v con
el llamado ejemplurismo agustiniano, segtin el coal todas las cria-
turas preexisten en Dios. El hombre al interiorizar en su propia alma
se encuentra con el ejemplar divino.
Y en cuanto a la superacion de la Humanidad de Cristo, como
elemento creado , no dehe interpretarse como supresicin total de la
persona de Jesucristo , ya que siempre sera via necesaria de acceso
a la divinidad . El misterio de la Encarnacion invitard a los misti-
cos a anonadarse y vaciarse de si mismos mediante el total despojo
de las potencias v sentidos interiores v exteriores. El fruto de esta
perfecta desnude z, pasta la "aniquilacion ", sera la union mistica de
la esencia del alma con la esencia divina . Pero la persona de Jestis
seguird siendo no tot modelo de virtudes que hay que imitar sino
una puerta de acceso a la Trinidad.
La introversion e interiorismo, principio extraido de la doctrina
agustiniana, permanecerb inalterable en todas las obras de orienta-
ciein renano flantencas, extendiendose a otros grupos de renovacion
espiritual. En soma, la concepcion pneuntatologica de la vida espi-
ritual, propia de los Misticos del Norte, creo unu escuela de extraor-




dinarias resonancias por Europa, a la que se apuntaron numerosos
adeptos.
Representantes de la mistica renano flamenca
Ante la imposihilidad de dar un juicio, ni siquiera general, de
cada una de las obras que dieron a luz sus autores, nos limitamos
itnicatnentc a consignar los nombres de los mdximos representan-
tes. La simple enumeracidn de los titulos de las obras seria abru-
madora. Abrigantos la esperanza de que ustedes suplan con su lec-
tura nuestro silencio, y constaten por si mismos las notas caracte-
risticas de la mencionada corriente espiritual.
El primero que rompe lanzas por la nueva tendencia fue el domi-
nico Maestro Eckhart (1260-1327). Escribici en alemcin y en latin. Eck-
hart es el menos conocido v el ntds oscuro de los misticos renano
flamencos. El segundo en importancia se llamaba Juan Taulero
(1290-1361). Las famosas Institucioncs Taulerianas no fueron obra
del tamhien dominico Taulero sino de San Pedro Canisio, antes de
que este entrara en la Companfa de Jesus. De ahi el calificativo de
Pseudo-taulerianas que acompai a el nombre "Instituciones". Otro
dominico de la misma tendencia fue el hienaventurado Enrique Suso
(/295-/366). Las apreciaciones de Suso sobre la mistica de las esen-
cias resultan moderadas en comparacion con las de sus compatrio-
tas y cohermanos de religiim. Finalmente, Juan de Ruyshroeck
(1293-1381) consigue colocarse en la avanzadilla de los Misticos del
Norte, pese a las objeciones que por doquier le dirigieron. Pero la
obra, sin duda, mas apreciada y mas in fluyente, de autor descono-
cido, fue la Perla evangelica, verdadera compilacidn de la mistica
renano flamenca. Traducida al latin, en 1545, del original neerlan-
des, alcanzo una rcipida di fusicin. En ella encontramos textos de
Ruyshroeck y de otros autores.
Junto a estos grandes maestros, hay que anadir por su a f inidad
espiritual ygeogrdfica a Dionisio el Cartujano(m. 1471), al francis-
cano Efzrique Herp, conocido mas conuinmente con el nombre lati-
nizado de Harphius (m. 1477) y al benedictino Luis de Blois (m. 1566).
Todos ellos contribuveron a difundir el pensamiento v el gusto por
la mistica renano flamenca, haciendola mds asequible, sobre todo
Luis de Blois desde la abadia de Liessies.
Importaciones italianas y espanolas
La llegada a Francia de la mistica de las esencias pasd antes
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por Italia y Espana dejando excelentes ejemplos de su influencia.
Recordentos, al ntenos, algunos autores ntas leidos en los ambien-
tes cultos de espiritualidad, creados particularmente en Paris. A los
antiguos escritos de Santa Catalina de Siena (m. 1380), se sumaron
otros mds modernos tie Santa Catalina de Genova (m. 1510), de la
milanesa Isabel Bellinzaga (o Berinzaga, comp parece ser sit verda-
dera grafia), de la carmelita Santa Maria Magdalena de Pazzi
(m. 1607) y de la dominica Catalina de Ricci (m. 1590). Pero justo es
reconocer que la autoridad v originalidad de los espanoles soprepa-
saron a los italianos en la estima francesa. Francisco de Osuna (tn.
1540), Bernardino de Laredo (nt. 1540), San Pedro de Alcdntara (rn.
1562), Santa Teresa de Jesus (in. 1582) v Sari Juan de la Cruz (nt. 1591),
entro otros muchos, crearon las delicias de los misticos franceses.
La Escuela abstracta francesa
Al liquidarse el siglo XVI, Francia o f recia tin cuadro desolador
trazado por las diversas situaciones politicas, sociales y religiosas,
Pero por otra parte quedaba ilurninado por las laces esperanzado-
ras que ofrecia la inmediata invasion de los espirituales. Otros pro-
nunciamientos culturales hacian entrever la "preponderancia fran-
cesa", coma antes la mantuvo Italia v Espana. Par lo que respecta
a la corriente propiamente mistica de espiritualidad, dos centros
recogieron, en Paris, las aguas venidas de los Paises Bajos. El prin-
cipal circulo de orientacion renano francesa se formo en torno a
Mine Acarie, luego carmelita descalza can el nombre de Maria de
la Encarnacitin (1566-1618). Testigos de los fenomenos extraordina-
rios de Mine Acarie, v traductores de los Misticos tanto nortenos
coma de los italianos y espanoles: el cartujo Doin Beaucousin
(m. 1610), Pedro tie Berulle (m. 1629), Andres Duval (in. 1638), Jose
Galleinant (m. 1630), superiores los tres ultimos del Carmelo, Juan
de Quintanaduei as, senor de Bretingy (m. 1634), Renato Gaultier
(m. /638), Miguel tie Marillac (in. 1632) v el celebre jesuita Pedro Caton
(m. 1626).
El segundo grupo de tendencia misticista estaba integrado por
frailes capuchinos: Benito de Canfield (tn. 1611), Angel de Joyeuse
(m. 1608), Honorato de Paris de Champignv On. 1624), Jose du Trem-
blay, o Jose de Paris coma se le conocia en religion (tn. 1638), Lorenzo
de Paris (m. 16.30) v Pacifica de Souzv (tn. 1605). De todos esios, Can-
field es el mcis destacado tie la Escuela abstracta, como asi se Ila-
inaba a los propulsores de la mistica renano flamenca. Escribio
Regla de perfeccion, obra dividida en trey partes: Voluntad exterior
de Dios, que con;prende la vita activa; Voluntad interior tie Dios,
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yue comprende la vida contemplative y Voluntad esencial de Dios
y vida sobreeminente . La suma de la perfeccicin , segtin el mistno
autor , reside en la union de la voluruad hunrana con la voluntad
esencial de Dios.
Las fuentes de inspiracion del grupo formado por la Escuela
abstracta ya las conocemos: el Pseudo Dionisio, los italianos y
espafiioles y los renano flamencos.
"De ellos extrae una sintesis que, sin ser demasiado perso-
nal, acentira profundamente el aspecto abstracto de la mis-
tica de las esencias. En dicha tendencia, Cristo continua
siendo el Unico Camino de acceso a Dios, pero sc insiste en
el aspecto ncgativo del transito, que se enfoca sobre todo
desde el angulo del anonadamiento. Este supone no solo el
desprenderse de todo to creado, sino incluso la extincion de
toda actividad consciente del alma en el terreno sensible y
en el de la inteligencia v la voluntad" (5).
Aun los memos adictos a la Escuela abstracta , por temperamento
y vocacion , coma San Vicente de Paul, adniiraron el empuje de reno-
vaci6n que ttnprimto en Francia el movirniento de tendencia mis-
tica. Sin asumir toda la doctrina de La Regla de perfeccion , el Fun-
dador de la Congregacion de la Mision se inspiro y copio de ella el
punto referente a la Voluntad exterior de Dios (6).
Devocion moderna
Era de esperar que el lenguaje oscuro de los Misticos del Norte
asi coma los conceptos tan enrevesados yue ellos manejahan, pro-
dujera sin tardar una fuerte reaccion, copio asi sucedio. La respuesta
a la mistica renano flamenca vino de la Devocion moderna. Naci-
dos en el siglo XV yen los Paises Bajos, los "modernos" en contra-
posicion a los antiguos misticos opusieron una espiritualidad con-
c:reta y practica, mas asequible a toda clase de fieles.
El tertnino " devocion ", de contexto amplio, quiere signi ficar
una consagracion o dedicacion al cultivo de las virtudes, partiendo
(5) Cognet, L., De la devotion moderne d la spiritualite francaise, trad.
espari . Andorra 1960, p. 60-61.
(6) Cf. Canfield, B. de, La Regle de Perfection, P.U.F., 1982, chap. VI,
p. 148 y Regulae seu Constitutiones C.M., cap. 11, 3.
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de la imitation de Cristo en la tierra. El devoto moderno tende a
asemejarse a Cristo humillado y trabajador. Como hemos dicho en
otra parse:
"Jesus de Nazaret estimula mas a los devotos por su trabajo
callado en el taller que por su predication en la sinagoga. Para
ellos el Cristo doliente es mas sugestivo que el Cristo evan-
gelizador de los pobres: prefieren el silcncio de los claustros
las catequesis de los pueblos" (7).
El ejercicio ascetico de las virtudes, como media para alcanzar
la santidad, sustituye los antiguos procedintientos misticos. El volun-
tarismo renano flamenco se traduce altora en un esfuerzo "viri!"
tie la voluntud humana por imitar a Jestis obediente, humilde v
sufrido. Las especulaciones sobre !a Trinidad y sobre la union de
las esencias del alma y de Dios son sustituidas por la lucha cons-
tante y firnte, con el fin de copiar lo mas fielmente posible las virtu-
des de la Huntanidad de Jesucristo. Tiende, por consiguiente, la
nueva corriente espiritual hacia un cristocentrismo, aunque recor-
tado por falta de resortes apostolicos.
Par otra parse , la oration mental de los devotos estaba excesi-
vamente reglamentada por el tiermpo, lugar y metodos; se median
los momentos dedicados a suscitar afectos y pensantientos, de
acuerdo con un testa fijo, del quc no era aconsejable escapar. En
este terreno de la oration, el desprecio casi declarado hacia los feno-
menos extraordinarios dominaba como nota principal.
Representantes de la Devotion moderns
Pese a los utaques continuos que recibici de los hurmanistas, la
Devotion ntoderna arraign en el pueblo. La nueva corriente espiri-
tual echo raices profundas en los monasterios de Deventer y de Win-
desheint, donde florecieron los Hen ► tanos de la Vida Conttin v los
Canonigos Regulares de San Agustin respectivamente. En 1464 el
movintiento contaba con ochenta y dos ntonasterios que, adernds
de los dos mencionados, ejercieron un gran poderio los de Eenneint
v de Groenendael. l.a ya conocida Cariuja de Colonia se encargo de
difundir las obras de los devotos ntodernos, como la hahia heclto
con los misticos anteriores.
Figuran conto los "ids netos representantes de la Devotion
(7) Orcajo, A.-Perez, F.M., San Vicente de Paul, II, Espiritualidad , Madrid
1981, p. 34.
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moderna: Gerardo Groote (1340-1384), verdadero iniciador de la ten-
dencia espiritual ascetica, muy conocido y tratado por Ruysbroeck.
Muy pronto se asocio Florencio Radewings (1350-1400). Pero quien
mas destacO con la publication de su obra: Imitacion de Cristo, fue
Tomas de Kempis (1380-1471). El precioso librito de la Imitacion ha
logrado sobrevivir hasta nuestros dias, y en todas las epocas de la
historia ha tenido numerosos lectores, como lo demuestran sus
muchas ediciones en todas las lenguas. Si la Perla evangelica con-
densaba el espiritu de los misticos de las esencias, la Imitacion cum-
plio semejante funcion respecto de la Devocion moderna, con la di fe-
rencia de que aquella obra no llego a sensibilizar al pueblo como
esta tiltima. Alcanzaron tambien renombre dentro de la corriente
moderna: Juan Mombaer (m. 1501), Gerardo de Zutphen (m. 1.398),
Juan Busch (m. 1479), Gerlac Peters (m. 1411) y Guillermo Jordaens
(m. 1372. Entre todos lograron imprimir a la vida espiritual una direc-
cion de signo prcictico, en la que la voluntad del hombre juega an
papel casi decisivo hasta parecer, en algunos casos, que se revive
la doctrina espiritual pelagiana. Poco mas tarde, las obras del ale-
man Lanspergio (1484-1539): Manual de la militia cristiana y Dis-
curso de Jesucristo al alma fiel, ayudaron a los fieles a participar
del espiritu de la Devocion.
Nuevas importaciones extranjeras
Otra invasion similar a la de los misticos italianos y espanoles
llego a Francia de los autores asceticos, provenientes de los mismos
paises. Ademus de los ejemplos y modelos de virtud: San Felipe Neri
(1515-1594) y San Carlos Borromeo (1538-1584), promotor de la
Reforma de la Iglesia a todos los niveles, destacan por su concep-
cion ascetica de la vida espiritual: el dominico Juan Bautista Carioni
(m. 1527), el teatino Lorenzo Scupoli (m. 1610) y el jesuita Aquiles
Gagliardi (m. 1607). El Combate espiritual, cuya autoria se dispu-
tan los dos tiltimos autores nombrados, resume la tendencia asce-
tica italiana.
Los ascetas espanoles, que pasaron a Francia, causaron un pode-
roso impacto en los medios devotos. Recordemos tan solo a San
Vicente de Ferrer (m. 1419), autor de an Tratado de vida espiritual,
conocido casi de memoria por Vicente de Patel (8); a Luis Sarria, o
P. Granada (m. 1588), a quien se debe Guia de pecadores y Libro de
oration y consideration; a San Ignacio de Loyola (m. 1556), autor
de Ejercicios, obrita inspirada al menos remotamente en el Ejerci-
(8) Abelly, L., La vie du venerable serviteur de Dieu Vincent de Paul,
Paris 1064, L. III, c.IX, p. 94.
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tatorio del benedictino Don Garcia Jimenez de Cisneros; a Alonso
Rodriguez (m. 1616), que publicd Ejercicio de perfeccion y virtudes
cristianas; y a Luis de la Puente (m. 1624), con sus Meditaciones Y
Guia espiritual.
La Devocicin moderna en Francia
Paralelamente al movimiento devout moderno, venido de los
Paises Bajos, circulaba otro de la Universidad de Paris, durante los
siglos XV y XVI, de repersusiones mds espirituales que puramente
cientificas. Tres grander personajes senalan la direccion que lleva
la vida cristiana: Pedro d'Ailly (m. 1420), Juan Charlier tie Guerson
(m. 1429) y Roberto Ciboule (m. 1458). La personalidad de Guerson,
a quien se le atribuyo por algun tiempo la Imitacion de Cristo, de
Kempis, llena todo el siglo X V y se prolonga hasta el X VII. Sus acu-
saciones contra Ruysbroeck le acercan a la Devocidn moderna. La
influencia de la Congregacion de Windesheim en la Universidad de
Paris, y de los minimos de San Francisco de Paula, contribuyo a
in formar la vida espiritual de sicologismo e interiorismo, a la vez
que de lucha voluntarista por la conquista de la santidad. Sin
embargo, las notas de antiintelectualisrno e individualisn:o que
caracterizan a los modernos del Norte no fueron participadas en el
mismo grado por los maestros de la Universidad de Paris.
La gran preocupacion reformista de Juan de Standonck
(m. 1503), desde el colegio de Montaigu, principal centro propulsor
de la Devocion mode ma en Francia, llegaba sobre todo a los cleri-
gos, por medio de los cuales el pueblo cristiano se educaba en la
austeridad del espiritu y letra de la corriente moderna. Noel Beda
(m. 1537) secundd, entre otros clerigos, la inquietud espiritual de
Standonck.
Desde Meaux, con su obispo a la cabeza, Guillermo Briconnet
(m. 1534), se di fundia con fuerza parecida orientacion ascetica y re for-
mista que en Montaigu. Hombres erninentes como Lefevre D'Eta-
ples y Guilermo Bude, impregnados de humanismo cristiano y
devoto, sostuvieron los esfuerzos de Briconnet.
Finalmente, la presencia de la Compaiia de Jesus en Francia
contribuyo aun mds a popularizar la Devocion moderna. No en vano
el espiritu castrense del Fundador habia servido de puente entre los
misticos abstractos y los devotos prcicticos. La accion espiritual, por
ejemplo, de Juan Bautista Saint Jure (tn. 1657) es una sintesis de
humanismo mistico v devoto. A la figura de Saint Jure habia que
ahadir otros machos nornbres de jesuitas, que luego serdn llama-
dos a la cita y que tendran tanta vinculacion con la Devociim
- 517 -
moderrta camo con el 1Jurrtarii.sino devoto.
Humanismo devoto
No se crea que todo humanista del Renacimiento parlicipci del
humunismo devoto, tercera gran corriente espiritual que circu16 en
el siglo XVI. Ni Tomas Moro, ni Erasmo, ni Lutero, ni Pico de lit
Mirandalu, ni Luis Vives pertenecen at grupo de los devotos, aun-
que sus obras de rancio sahor humanista avudaron a perjilarel pen-
samiento y estilo literario de los cspirituales devotos. El huntanismo
cristiano /ue participado indistintamenle par todos las corrientes
espirituales de la epoca, pero el Ilamado ► twvimiento humanista
devoto intenta ser una concrecion del humanismo cristiano v una
conciliacicin espiritual de las corrientes anteriores, o comp dice
Cognel: "un intento de comprontiso entre el humanismo y la pie-
dad cristiana, sensiblemente distinto del erasmismo, aunque con-
serve ciertos rasgos de este" (9).
Los humanistas se distinguen por el cultivo de la antigiiedad
clasica griega y latina, a jicion que per►nanece en los devotos cuanda
se detienen en descripciones de personajes, historias y leyendas del
pasado, y se sirven de comparaciones y ejentplas tornados del mundo
helenistico y romano. A esta inclinacion cultural literaria, hay que
ahadir en las obras de los htananisias devotos cierta pronunciacion
por el optimismo antropologico frente at pesintisnto de los misticos
y devotos modernos. El hombre no es ya una cloaca de miserias y
de pecados sino rota imager de Dios, ennoblecida y elevada por la
gracia de Jesucristo mue rta y resucitado par nosolros. Tarnpoca el
mundo can todos sus hahitantes es contemplado conto tin adversa-
rio de la santidad crstiana sing como una escala Para subir y encon-
Irarse con Dios. Los antiguos rigores del ascetisr ►to se suavizan con
otras praclicas interiore.s de aceptacion de la voluntad de Dios ante
los acontecintientos de la vida. En sunta, la vida intensa de union
con Dios y la tendencia a la santidad dejan de ser exclusivas de los
clausiros monacales Para abrirse a toda clase de personas, cuales-
quiera que scan sit condicion, eslado o vocacion.
El Humanismo devoto en Francia
Una ola de admirables consecuencias espirituales, superior a
la producida por las corrientes anteriores, inundo el suelo trances
de humanistas devotos. Al igual que sucedio con la mistica, las
(9) Cognet, L., De la Devotion moderne ..., p. 77.
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irnportaciones italianas y espanolas de humanistas espirituales pro-
dujeron tin gran impacto en el siglo XVII. Baste citar los Nombres
de Cristo, del agustino Fray Luis de Leon, cuya obra se tradujo
pronto, causando la admiracicin de los franceses por su vasta cul-
tura y gusto literario.
Entre los mismos franceses, destacan como grandes humanis-
tas y fervorosos defensores del humanismo devoto: Guillermo du
Vair (1556-1621), Pedro Charron (1541-1603) y el capuchino Ives de
Paris (1590-1678). Seria erroneo vincular exclusivamente a la
Compania de Jesus todo el desarrollo del humanismo devoto, aun-
que los jesuitas hicieran esfuerzos gigantescos por encajar la nueva
corriente espiritual dentro del humanismo renacentista. En dicha
tendencia figuran en primera linea: Luis Richeome, Francisco
Garesse, Antonio Surmond, Esteban Binet, Nicolas Causin, Juan Suf-
fren, Nicolas du Sault y Luis Lallemant.
Pero los que se Ilevan la Palma por su calidad y abundante pro-
duccion son San Francisco de Sales (1567-1622) y Juan Pedro Camus
(1584-1652). El primero escrihici Introduccion a la vida devota y Tra-
tado del amor de Dios, obras que encantan por la uncion de espi-
ritu y la suavidad de estilo, cauces por los que el autor vertio toda
sit experiencia de director de conciencias. Al encanto de la pluma,
el santo obispo de Ginebra unio la delicadeza en el trato con las per-
sonas, a las que se ganci para la causa de la santidad. Muchos en
su tiempo se sintieron atraidos e influenciados por la fuerza de su
doctrina y de su bodad: Santa Juana Francisca de Chantal (1572-1641)
vio en su querido director al hombre mas sabio y experimentado
en cuestiones espirituales; santa Luisa de Marillac (1591-1660) recor-
dard siempre el bier: inmenso que le hizo el Fundador de la Visita-
cion; y San Vicente de Paul (1580-1660) no cesard de recomendar la
lectura de las obras del bienaventurado obispo de Ginebra, confi-
dente suyo. El radio de influencia de Francisco de Sales es infinita-
mente reds amplio, extendiendose practicamente a todos los circu-
los espirituales del siglo XVII.
Juan Padro Camus recogici la herencia de Sales. En aquel se da
una evolucion y correccion de pensamiento teologico espiritual, de
signo humanista, acompanado de recargadas imdgenes del mundo
cldsico. Su obra mas acabada Teologia mistica senala gradualmente
los pasos que hay que dar para alcanzar la perfeccion cristiana en
Coda clase de ambiences, de acuerdo con la tendencia humanista y
con la consigna de su gran maestro Francisco de Sales.
Quedaria incompleto el cuadro de influencias espirituales, en
el siglo XVII, si no hicieramos alusion, al menos, de otras corrien-
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tes provocadas dentro de las coordenadas del gran siglo. Recorde-
mos ante todo el movimiento jansenista, de extremado rigor moral
y espiritual, del que Juan A. Duvergier de Hauranne (1581.1644), abad
de Saint-Cyran, se hace portavoz aventajado. Estuvo implicado en
las mismas doctrinas rigoristas Blas Pascal (1623-1662), atacando en
sus Provinciales la actitud laxista de los jesuitas. Por otra parte, la
influencia del racionalismo cartesiano suponia an duro golpe con-
tra la espiritualidad de los misticos, a partir de 1637con el Discurso
del metodo. Por le demos, la vida cristiana seguia su curso con expre-
siones tan ricas coma las reveladas por Santiago Olier (m. 1657),
Adrian Bourdoise (m. 1655), San Juan Eudes (m. 1680), San Pedro
Fourier (m. 1640), San Juan Francisco Regis (m. 1640), Cristobal
Authier de Sisgau (m. 1667)....
Conclusion
La confluencia de las principales corrientes espirituales estu-
diadas, con sus respectivas derivaciones en la vida de la lglesia, die-
ron como resultado la conocida Escuela francesa de espiritualidad,
integrada por todos los espirituales del siglo XVII. En el cantpo lite-
rario espiritual, pronto se tradujeron a distintas lenguas la Intro-
duccion a la vida devota, de Sales, y la Regla de perfeccion, de Can-
field. En el terreno apostolico, la obra de Vicente de Paul causo una
autentica revolucion socio-caritativa. BCrulle es considerado coma
un gran jefe de la Escuela, orientando la espiritualidad sacerdotal.
El declive de los espirituales franceses contienza con las discusio-
nes entre los dos Prelados Santiago Benigno Bossuet (1627-1704) y
Francisco Fenelon (1651-1715) sobre el caso de Mine Gz4von
(1648-1717), de doctrinas quietistas, propugnadas por el teologo
espanol Miguel Molinos (nt. 1696). Nosotros cerramos aqui la narra-
cidn hist6rica de las principales corrientes espirituales del siglo XVII,
porestimar que la consideraci nn de otros muchos detalles nos obli-
garia a entrar en el siglo siguiente, del que Fenelon es precursor.
Antonino ORCAJO, C.M.
Formulaclon de preguntas
1. ZSe dan interferencias doctrinales en las trey corrientes espirituales
expucstas? Por el contrario, ;,se advierten simas infranqueables entre
ellas?
2. LCual de las trey corrientes de espiritualidad presentadas se aproxima
mas a la tendencia seguida en nuestros tiempos?
3. San Vicente de Paul r,se mostro hostil a alguna de estas corrientes de
espiritualidad? Si cxisten en el dependencias doctrinales de cualquiera
de estas corrientes, muestra donde v como.
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LES PREMIERES ANNEES de M. VINCENT
Un regard qui se forme, un regard
qui se cherche: 1581-1600
Dans les quelques portrait anciens que l'on a conserves de saint
Vincent de Paul, ceux de Simon Francois de Tours, de Nicolas Pitau,
de Van Schuppen, de Rene Lochon, ce sont les veux qui, sans doute,
impressionnent le plus. On y devine unc grande qualite d'attention,
d'observation; on y decouvre aussi comme une pointe de malice bien
gasconne; on y trouve surtout unc tres grande honte.
Cc regard nest pas celui d'un reveur, ni celui d'un "devot",
comme it en existait au XVIh siecle et que saint Vincent lui-meme
denoncait avec vigueur et humour dans un celehre passage:
"Aimons Dieu, rues freres, aimons Dieu, mais que cc soit aux depens
de nos bras, que ce soil a la sueur de nos visages. Car bien souvent
tant d'actes d'amour de Dieu, de complaisance, de hienveillance, et
autres semblables affections et pratiques interieures d'un cur ten-
dre, quoique tres bonncs et tres desirables, sont neanmoins tres sus-
pcctes quand on n'en vient point a la pratique de l'amour of fecti f...
Car it y en a plusicurs qui, pour avoir 1'cxtericur bien compose et
l'interieur rempli de Brands sentiments de Dieu, s'arretent a cela;
et quand ce vient an fait et qu'ils se trouvent Bans les occasions d'agir,
ils demeurent court. Its se flattent do leur imagination echauffcc; ils
se contentenl de doux entrctiens qu'ils ont avec Dieu Bans l'oraison;
its en parlent rnerne comme des anges; mais au sortir de la, est-il ques-
tion de travailler pour Dieu, de souffrir , de se mortifier , d'instruire
les pauvres, d'aller chcrcher la brebis egaree, d'aimer qu'il leur man-
que quelque chose, d'agreer les maladies ou quclque disgrace, helas!
it rr'v a plus persorrne.' Ic courage leur manquc. Non , non, tie nous
trompons pas!" (XI, 40).
Mais pourquoi l'histoire d'un regard?
L'Evangile, on le sait, souligne assez souvent Ies regards du
Christ... comme si cela avait quelque importance dans I'annonce
du Message. Dans 1'episode de I'homme a la main desscchee, saint
Luc precise: "et promenant son regard sur eux tous, it lui dit: Etends
la main" (Luc 6,10). A propos de la veuve de Naim: "Le Seigneur
la regarda et it en eut pitie" (Luc 7,13). Pour le jeune homme riche:
"Jesus, fixant son regard sur lui, l'aima" (Marc 10,21). Et a la Pas-
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sion, apres le reniement: "Et aussitot, comme it parlait encore, le
coq chanta. Et le Seigneur, s'etant retournd, regarda Pierre..." (Luc
22,61). Sans vouloir solliciter Ics textes, it semble vraisemblahle
que les Evangelistes et temoins ont ete parfois impressionnes par
Ics regards du Christ parce qu'ils y lisaient, sans doute, une cer-
taine qualite de relation aux hommes.
Or, dans les conferences et ecrits de saint Vincent, les verbes
VOIR, REGARDER sont egalement tres employes et parfois de
fa4on tres significative.
Au pape Innocent X, a qui it demande d'intervenir en favour
de la paix, it decrit les horreurs et les injustices de la guerre et it
ajoute: "C'est peu d'entendre et de lire ces chores, it faut les VOIR
et les CONSTATER DE SES YEUX" (IV, 458).
Au frcre Jean Parre qui organise les secours en Picardie, it ecrit
a propos des pauvres a aider: "... Pour les hicn discerner , it fau-
drait les VOIR chez eux, pour CONNAITRE A I.'OEIL les plus neces-
siteux et ceux qui le sont moins " (VI, 367).
Quand on connait un pea saint Vincent, on ne peat titre etonne
de touter ces expressions savoureuses qui se rapportent au VOIR.
Saint Vincent, en effet, nest pas un theoricien; c'est un homme con-
cret, un homme de I'expericnce qui a besoin de voir, de regarder
pour analyser et entreprendre.
"Le regard sur le pauvre" semble done titre un theme d'etude
valable et riche en cc qui concerne saint Vincent, d'autant, on le
devine, que cette etude dcpassera de beaucoup Ic simple inventaire
des regards de saint Vincent sur les pauvres. Le regard, tel qu'on
I'entendra ici, est cc lieu mysterieux de rencontre entre la realite
et une personnalite, cc lieu de synthese entre cc que l'on Tort et
cc que l'on est. "L'histoire d'un regard sur le pauvrc" devrait titre
ainsi l'histoire dune personnalite, dune saintete..., I'histoire de M.
Vincent, dans sa relation aux pauvres.
1. Un regard qui se forme , un regard qui se cherche ( 1581-1617)
II existe en optique une operation qui correspond assez hien
a cctte premicrc etape de la vie de saint Vincent: I'accommodation,
cette operation qui amene progressivement et souvent par taton-
nements I'cril, l'objectif a des images de plus cn plus nettes. C'est
ainsi, de quelquc facon, que le regard de saint Vincent sur les plus
pauvres s'est forme et cherche. Peut-titre que, dans un premier
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temps, entre 1581 et 1595, le jeune Vincent ctait trop pres, trop
implique dans une situation de pauvrete pour en avoir unc vue
objective; puis, entre 1595 et 1617, it s'en est, cette fois, beaucoup
trop eloigne. Mais cette premiere et longue etape a certainement
etc des plus utiles et riches pour l'accommodation du regard de
saint Vincent sur les pauvres.
1. Un regard de 1'interieur (1581-1595)
Les premiers regards de saint Vincent sur les pauvres ont ete
des regards sur ses parents, sa famille, ses voisins, son milieu. Un
regard de pauvre sur les pauvres.
Vincent est ne en avril 1581, au village de Pouy, pres de Dax.
11 etait le troisieme de six enfants (4 garcons et 2 filles). Son pere
Jean de Paul ct sa mere Bertrande de Moras etaient, selon son
expression, "des pauvres laboureurs", proprietaires dune petite
ferme de quelques arpents de terre. C'est la qu'il vecut ses quatorze
premieres annces, entoure d'affection sans doute, mais soumis, tres
tot, a la vie rude "des pauvres gens des champs": "Je suis fils d'un
laboureur qui ai garde les pourceaux et les vaches" (IV, 215).
Cette premiere experience de la pauvrete et du travail sera,
pour lui, rnarquante comme sont toojours marquantes les premie-
res experiences de I'enfance, du milieu familial et social. Saint Vin-
cent a ainsi vu les pauvres d'abord "de l'intcricur", et en de nom-
breux passages de ses ecrits et conferences on peat aisement retrou-
ver cc regard d'enfant sur sa mere et ses seeurs rentrant des
champs, sur son pere, ses freres, ses voisins travaillant sous un
soled de plomb pour recolter un peu de "millet" et nourrir la
famille.
C'est d'ailleurs explicitement dans ses souvenirs d'enfance que
saint Vincent puise ses exemples lorsqu'il parle des pauvres gens
des champs.
"Je vous parlerai plus volontiers, dit-il-aux premieres 1'illes de la Cha-
rite, des vertus des honnes villageoises a cause tie la connaissance
que j'en at parEXPERIE.NCEet par NATURE, etant fits d'un pauvre
laboureur et avant vecu a la campagne jusqu'en 1'age de 15 ans" (X,
81).
On remarquera I'insistance "par experience et par nature" et
la reference explicite it ces quatorze premieres annces. 11 est done
tres vraisemblable qu'au cours des descriptions si realistes qui sui-
vent, saint Vincent revoit, par la pensee, sa mere, ses sczurs. 11 a
alors 62 ans mais ses souvenirs d'enfance demeurent sensihlcs ct
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precis:
"Les bonncs villageoises ne Sc glorifient point de cc qu'elles ont...
elles nc pensent point avoir de 1'esprit, wont tout bonnement... Icur
parler est tout simple... elles ont une grande sobriete en leur man-
ger. La plupart se contentent souvent de pain et de potage,
quoiqu ' clles travaillent incessamment et en ouvrages penibles... Au
pays door je suis, mes cheres sours, on est nourri d'une petite graine
appelee millet que Ion met cuirc dans un pot; a I'hcure du repas,
ells est versee dans un vaisseau et ceux de la maison viennent autour
prcndre Icur refection et apres Us vont a I'ouvrage" (IX, 81-84).
Ces derniers mots "et apres ils wont a l'ouvrage" sont pout-titre
les plus significatifs du rythme de vie clans la pauvrc famille de
"Ranquines", les repas n'etant qu'une courts halte dans unc jour-
nee laborieuse. D'ailleurs saint Vincent continue:
"(Les pauvres villageoises) se contentent de cc qu'clles ont, snit au
vctir ou pour la nourriture... Reviennent-clles de Icur travail a la mai-
son pour prendre un maigre repas, lassees et fatiguees , toutes mouil-
Iees ct crottees, a peine v sont-elles, si le temps est propre au travail
ou si leurs pet-c et mere leur commandent de retourner , aussitot elks
s'en retournent sans s'arrcter a Icur lassitude ni a Icur crones et sans
regarder comme elles soot agencees" (IX, 91).
Ces descriptions sont d'un realisme qui ne trompe pas. Saint
Vincent enfant , adolescent, a manifestement vecu ces pauvres repas
ecourtes a cause du travail; it a vu sa mere, ses sours " lassees, fati-
guees, toutes mouillees et crottees "; it s'est nourri au vaisseau de
millet. Tres jcune, it a appris a considerer le pain comme un luxe
(IX, 83).
Beaucoup d'autres passages des ecrits ou conferences de saint
Vincent sont ainsi comme enracines dans cette premiere experience
familiale de la pauvrete. On y retrouve mcme parfois I'echo d'un
sentiment d'injustice sinon de revoke qui marque le monde des pau-
vrcs et qui germe inevitablement dans la miscrc. Dans ces textes,
pat- exemple, ou saint Vincent met en parallclc la vie trop facile
des ccclesiastiques un peu embourgeoises et de la vie rude des pay-
sans:
"S'iI y a une vraie religion... qu'ai-je dit , miserable ... s'il y a une vraie
religion! Dieu me pardonne ! Je parle materiel lenient . C 'est parmi
eux, c'est en ces pauvres gens que se conserve la vraie religion, une
foi vivo... pauvres vignerons , qui noun donnent lour travail , qui s'atten-
dent a cc que nou5 prierons pour eux, tandis qu'ils se fatiguent pour
noun nourrW
On cherche I'ombre; on ne voudrait pas sortir au soleil; nous aimons
si fort nos aises ! En mission du moins on est daps I'cglise a convert
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des injures du temps, de l'ardeur du soled, de la pluic, auxquelles
ces pauvres gens sont exposes. Et noun crions a l'aide si l'on noun
donne un tant soil peu plus d'occupations qua I'ordinaire. MA cham-
bre, MES Iivres, MA messe!... Nous vivons du patrimoinc de Jesus-
Christ, de la sueur des pauvres gens... Jai souvent cette pensce qui
me fait entrer en confusion: Miserable, as-to gagne le pain que to
vas manger, ('Ii PAIN QUI TE VIENT I)(! DRAVAIL DES PAUVRE ...
(XI, 200-201).
Voila encore un ton qui ne trompe pas, une vehemence et meme
one violence noes dune experience vraie et rude du milieu des pau-
vres, de la vie reelle, concrete des pauvres.
Apres 1617, on le verra, et par rapport aux pauvres, saint Vin-
cent se sentira toojours "l'un d'entre eux". II les verra comme un
pauvre volt les pauvres; it en parlera comme un pauvre parce des
pauvres parce que, selon sa propre expression, it connait les pau-
vres "par experience et par nature".
De cc fait, sa relation aux pauvres est d'ordinaire spontane-
ment juste, realiste, sans complexe ni surenchere. 11 est "du milieu"
comme I'on dirait aujourd'hui, son regard est de "I'intericur" et
it percoit naturellement les valeurs de cc monde des humbles, des
travailleurs mais aussi ses limites et ses t ravers. Il connait les ruses
de la miscrc, et it en pane dune fawn tellement realiste que cola
peut apparaitre choquant aujourd'hui (XI, 32; VI, 367...). 11 faut titre
du "milieu" pour user parler ainsi sans complaisance ni censure,
dans le monde des pauvres, la rudesse ctant souvent une forme de
sincerite et I'habit de la verite. Pendant quatorce ans, saint Vin-
cent a vecu dans cc monde. C'est d'abord en ces annees que s'enra-
cine et se faconne sa chat-4e.
Le fait d'avoir etc pauvre, d'etre sorti du monde des pauvres,
du "milieu social" des pauvres a, en effet, certainement donne a
la charite vincentienne son realisme. Certes, apres 1617, apres sa
"conversion", saint Vincent verra dans le pauvre une presence
mysterieuse de Jesus-Christ, mais cette approche authentiquement
mystique du pauvre n'attenuera jamais ni en aucune facon Ia ren-
contre avec la personne humaine du pauvre et les conditions con-
cretes et sociales de sit vie. Pour saint Vincent, le pauvre sera tou-
jours et avant tout cet homme, cette femme, cet enfant vivant dans
unc situation donnce de misere et d'injustice.
II faudrait cvoquer ici toutes les etudes minutieuses, les con-
tacts directs, ces petits chefs-d'oeuvre denquctes sociologiques
avant la lettre qui, sur le terrain, precedent le plus souvent Ies inter-
ventions charitables et sociales de saint Vincent: qu'il s'agisse des
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prisons, des enfants trouves, des mendiants de Macon, des cho-
meurs de Joigny ou des secours en faveur des victimes de guerre.
Sous pretexte de charite chretienne et surnaturelle, on a eu par-
fois tendance a oublier ou minimiser les valeurs et realites humai-
nes; saint Vincent nest jamais tombe dans ce piege qui defigure
la charite. Et cette attention de I'hornme, ce realisme "social" dans
la relation aux pauvres, it les a certainemcnt, en grande partie, pui-
ses daps "sa nature et son experience" de pauvre villageois. Pen-
dant ses quatorze premieres annees, au Pouy, it a eu tout le loisir
de se rendre compte quc ni Ics bonnes pensees, ni les belles paro-
les, ni meme les ferventcs prieres ne suffisaient, pas plus d'ailleurs
que les aumones, devant la pauvrete, la misere et ]'injustice. Ce
regard de pauvre sur les pauvres, cc regard de "l'interieur" a, incon-
testablement et profondement marque la charite de saint Vincent
de Paul et lui a donne sa qualite humaine et son solide realisme.
2. Un regard de "1'exterieur " ( 1595-1617)
Ces quatorze premieres annees, au Pouy, ont done ete des plus
riches. M. Vincent n'en prendra conscience que beaucoup plus tard,
lorsqu'il decidera de consacrer sa vie aux pauvres.
En 1595, sans regret semble-t-il, le jeune Vincent quitte Ia ferme
paternelle, la rude vie des laboureurs et, jusqu'en 1617, les expe-
riences se multiplient, les situations se succedent: ecolier, etudiant,
grand voyageur, aumonier de cour, cure, precepteur..., mais dans
cette periode si chaotique, un projet determine et poursuivi metho-
diquement: M. Vincent veut changer de "milieu social", se natura-
liser en un autre milieu, it s'ecartc cffectivement des pauvres et
ne les voit plus que de loin, occasionnellement... "de I'exterieur".
En 1595, done, Vincent est envoye dans un petit college de Dax,
pres des Cordeliers, et it loge dans une famille bourgeoise: les de
Comet. Changement brutal, experience inedite pour le jcunc Lan-
dais qui, jusque-la, nest guere sorti de la ferme et du village de
Pouy. On retrouve sans doute l'echo de cc qui se passe alors dans
sa psychologie et sa mentalite sous ce souvenir d'enfance qu'il evo-
que lui-meme au cours d'une des dernieres conferences qu'il fit a
ses missionnaires. Saint Vincent avait alors 79 ans et son pere etait
mort depuis 62 ans!
"J'y pensais encore tantot, et je me ressouviens qu'etant petit gar-
con, comine mon pere me menait avec lui dans la ville, parce qu'il
etait mal habille et un peu boiteux, j'avais honte d'aller avec lui et
de le reconnaitre pour mon pere...
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J'en demande pardon a Dieu; je vous demande aussi pardon et a toute
la Compagnic..." (XII, 432).
Ecolier a Dax, le jeune Vincent commence deja a se desolida-
riser un peu de son milieu. 11 est parti du Pouy pour faire des etu-
des et obtenir une situation qui lui permette de venir en aide a sa
famille. C'est aussi le calcul de ses parents et, dans son testament,
son pere demandc que tout soit fait pour que Vincent puisse conti-
nuer ses etudes. Or, a 1'epoque, la voie la plus accessible pour les
pauvres est 1'etat ecclesiastique et c'est dans cette voic quc s'engage
Vincent, avec une certaine precipitation et heaucoup de succes.
Pratiquement illettre a 14 ans, it est ordonne pretre a 19 ans
et demi alors qu'il poursuit des etudes de theologie a l'Universite
de Toulouse. Comme beaucoup d'etudiants pauvres, it mene de pair
la direction d'une petite pension a Buzet dans le Tarn. Sorti bache-
lier en theologie de l'Universite, cc qui deja le situe a un niveau
tres honorable dans le clerge de 1'epoque, Vincent de Paul entre-
prend une serie de voyages en vue d'obtenir la situation conforme
a ses grandes ambitions... un eveche peut-titre? Il va a Bordeaux,
a Marseille, deux fois a Rome, a Avignon. Pendant deux ans, on perd
sa trace: c'est alors que I'on situe le recit conteste de la captivite
en Barbaric. On le retrouve en 1608 a Paris oit it s'empresse de
nouer des relations qui lui pcrmettent d'entrer dans le groupc
d'aumoniers de la cour de la rcinc Marguerite de Valois (la Reine
Margot). Nous sommes en 1610, le jeune abbe Vincent a 29 ans et
c'est alors qu'il ecrit a sa mere cette lettre, datee du 17 fevrier, qui
revele clairement son projet, comme aussi son grand attachement
a sa famille:
17 fevrier 1610
"L'assurance que Monsieur de Saint-Martin m'a donnee de votre bon
portement m'a autant rejoui que le sejour qu'il me faut encore faire
en cette ville pour recouvrer ]'occasion de iron avancement (que mes
desastres m'ont ravi) me rend fiche pour ne vous pouvoir aller ren-
dre les services que je vous dois; mais j'espere tant en la grace de
Dieu qu'il benira mon labeur et qu'il me donncra bientot le moven
de faire une honnete retraite, pour employer le reste de mes jours
aupres de vous. J'ai dit 1'etat de mes affaires a Monsieur do Saint-
Martin, qui m'a temoigne qu'il voulait succeder a la bienveillance
et a ('affection qu'il a plu a Monsieur de Comet nous porter. Jc l'ai
supplie de vous communiquer le tout.
J'eusse Bien desire savoir I'etat des affaires de la maison et si tous
mes freres et sours et le reste de nos autres parents et amis se por-
tent bien, et notamment si mon frere Gayon est mane eta qui, d'ail-
leurs, comment vont les affaires de ma sour Marie, de Paillole, et
si elle vit toujours et fait une meme maison aver son beau-frere Ber-
trand. Quant it mon autre sour, j'estime qu'elle ne pcut ctre qua
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son aise, tant qu'il plaira a Dieu la tenir accompagnee. Je desircrais
aussi que mon frere fit etudicr quelqu'un de mes neveux. Mes infor-
tunes et le pcu dc service que j'ai encore pu faire a la maison lui en
pourront possible oter la volonte; mais qu'il se represente que l'infor-
tune presente presuppose un bonheur it l'avenir.
C'est tout, ma mere, cc que je vous puis dire par la presente, fors
que je vous supplie presenter mes humbles recommandations a tous
mes freres et sceurs et a tour nos autres parents et amis, et que je
prie Dieu sans cesse pour votre sante et pour la prosperite de la mai-
son, comme celui qui vous est et vous sera, ma mere, le plus hum-
ble, le plus obeissant et serviable fils et serviteur.
DEPAUL
Je vous supplic presenter mes humbles recommandations a tous mes
freres et seeurs et it tous nos parents et amis, et notamment it Betan".
(I, 18-20)
"L'occasion de mon avancement"... "le moycn de faire une hon-
nete retraite"... "l'etat de mes affaires"... Autant d'expressions qui
explicitent bien la mentalite, le projet de M. Vincent en 1610 et sans
doute depuis longtemps. Rien 1a de tellement scandaleux mais rien
non plus qui, de quelque facon, laisse entrevoir l'avenir. A 29 ans,
saint Vincent pence a l'honnete retirade et it y pense pour bientot.
Et c'est au moment precis ota it croit toucher au but que decep-
tions et difficultes se multiplient. L'annee precedente deja, it a ete
accuse publiquement d'un vol qu ' il n'avait pas commis . Ce fut une
serieuse epreuvc. Lui qui s'etait employe a nouer d'influentes rela-
tions se voit brutalement oblige de changer de quartier et de
paroisse.
Mais qu'en est-il, en 1617, du regard de saint Vincent sur le
pauvre? Depuis 1595 et l'entree au petit college de Dax, it Wen a
guere ete question. Ces vingt-deux annees ont ete surtout consa-
crees a la poursuite d'un projet humain, a une volonte de promo-
tion ct a la recherche d'une situation. 11 n'y a pas en cela que de
1'egoIsme ou de la vanite. M. Vincent sail que sa famille a fait de
gros sacrifices pour ses etudes; it considere la reussite humaine
et le retour au pays comme une sorte de justice.
En 1622, .it ('occasion dune mission a Bordeaux, it ira au Pouy,
trouvera sa famille dans la meme pauvrete et en reviendra boule-
verse. Lui-meme raconte:
"Le jour que je partis, j'eus tans de douleur de quitter mes pauvres
parents que je ne fis que pleurer tout le long du chemin et quasi pleu-
rer sans cesse. A ces larmes succeda la pensee de les alder et de les
mettre en meilleur etas, de donner a tel ceci, a telle cela. Mon esprit
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attendri partagcait ainsi cc que j'avais et ce que je n'avais pas... Je
fus trois moil dans cette passion importune d'avancer mes freres at
mes sours; c'etait le poids continue] demon pauvrc esprit" (XII, 219).
Cc temoignage permet de micux comprendre cc que fut le pro-
jet, ]'ambition de M. Vincent de 1595 a 1617... periode au cours de
laquelle "les pauvres" n'ont guere de place, mice a part, pout-titre,
I'heureuse parenthese de Clichy. Sc glissant progressivement et
methodiquement dans le monde des grands et des riches, it ne voit
les pauvres que de loin, de "l'exterieur", it les voit du cote des riches
et en leur nom ... .
Nous touchons ici a un aspect du comportement et de la spiri-
tualite de saint Vincent apparemment assez contradictoire et bien
provocant pour nos mentalites d'aujourd'hui. Apres 1617 et jusqu'a
sa mort, saint Vincent consacrera tout son temps a 1'evangelisa-
tion et au service des pauvres; cependant it ne cessera de mainte-
nir le contact avec les grands, les riches et les puissants. Comment
le "regard de sain Vincent" a-t-il pu ainsi concilier la passion pour
Ics pauvres et une bienveillance, un souci profondement pastoral
pour tour? La reponse est pout-ctrc dans cc fameux sermon de Bos-
suet "sur l'eminente dignite des pauvres", un sermon que Fort dit
avoir ete demande et inspire par saint Vincent Iui-meme, tout a la
fin de sa vie.
Dans cc sermon, la conception de l'Eglise apparait totalement
renversee du simple fait que les pauvres y occupent la premiere
place. Les puissants et les riches n'en sont pas exclus mais ils n'y
entrent et ne s'y sauvent que dans la mesure ob ils mettent leur
puissance et leur richesse au service des pauvres. Et Bossuet con-
clut:
"Done, l'Eglise de Jesus-Christ est veritable ment la Ville des pau-
vres. Les riches, je ne crains pas de le dire, en qualite de riches...
n'v sont soufferts que par tolerance. Venez done, o riches, la porte
de l'Eglise vous est ouverte mail ells vous est ouverte en faveur des
pauvres at a condition de les servir. C'est pour 1'arn our de ses enfants
que Dieu permet 1'entree a ces et rangers. Vovez le miracle de la pau-
vrete. Les riches etaient etrangers, rnais.le service des pauvres les
NATURAL! SE. Par consequent, riches du siecle, prenez tant qu'il vous
plaira les titres superbes, vows les pouvcz porter dans le monde; dans
I'Eglise de Jesus-Christ, vous etes seulement les serviteurs des pau-
Ce texte de Bossuet restitue peut-titre assez fidelement cc que
l'on pourrait appeler la pensee "politique, sociale et pastorale" de
saint Vincent et explique son comportement dans la societe de son
temps. La periode 1595-1617, et surtout a partir de 1610, lui a per-
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mis de voir de pros les travers et le "peche" des riches mais aussi
les valeurs et les ressources inexploitees de ce monde et c'est ainsi
que "servant les pauvres", it a pu "naturaliser" (selon lc mot de
Bossuet) tant do riches et de grands, a commencer par Louise de
Marillac, en leur ouvrant les yeux et le cceur it la misere eta l'injus-
tice et en les amenant a devenir "les serviteurs" des pauvres.
Dans ces perspectives, nouvellcs, lc risque demeure, on 1'a evo-
que au cours de cette etude, de faire du service des pauvres unc
sorte d'acte de devotion, une "bonne action", une recherche spiri-
tuelle plus ou moins desinteressee. En saint Vincent, it nest est
rien. II a connu "par experience et par nature "la condition des pau-
vres et jamais sa rencontre de Jesus-Christ dans Ic pauvre ne gene,
n'attenue son attention pour la situation concrete, humaine et
sociale des pauvres, ni son sens de la dignite de la personne des
pauvres.
Le regard de saint Vincent s'approfondit au point de rencon-
trer vraiment Jesus-Christ daps le pauvre mais sans jamais ohs-
curcir pour autant la realite ni les valeurs qui sont cellos des pau-
vres.
Reste, au terme de cette etude, a souligner un aspect, le plus
caracteristique, peut-ctre, du regard de saint Vincent sur le pau-
vre: l'unite, ou pour employer son propre terme: "la sirnplicite".
La periode qui a precede la grande annce 1617 noes a revele
un Vincent de Paul complique, doutant de tout, do lui surtout, mul-
tipliant les essais et Ies experiences de facon assez incertaine, anar-
chique. Apres Folleville et Chatillon, parce qu'il decide de se con-
sacrer a l'evangelisation et au service des pauvres, tout semble sou-
dain s'unifier, se simplifier dans sa personnalite et dans sa vie. Tout
se coordonne et s'organise progressivement autour de cette con-
viction: Jesus-Christ est daps le pauvre; le pauvre, c'est Jesus-Christ.
Ainsi s'instaure une merveilleuse et toute naturelle continuite
entre foi et engagement, entre priere et vie, entre dcux mondes quo,
trop souvent, on considerc distincts, sinon separes. Pour saint Vin-
cent, le Christ que l'on cherchc dans la priere etant aussi dans le
pauvre, it n'y a plus de difficulte. 11 dit aux Filles de la Charite:
"Mes Filles, Ic service des pauvres dolt TOUJOURS Cure prel'ere a TOU-
TES CIIOSF,S. Vous pouvez mane laisser d'entendre la messe un jour
dc fete (c'est-a-dire vows en dispenser), mail seulement en cas de
necessite... De la sortc, vous etes assurers d'etre fideles au reglement,
et encore plus, puisque I'obeissancc est reputee de Dieu comme sacri-
fice. C'est Dieu, mes Filles, que vous voulez servir? Pensez-vous qu'il
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snit moins raisonnable que les maitres de cc monde? Si le maitre
dil it son valet: "Faites ceci" et que, avant que son ordre soil exe-
cute, it demande autre chose, it ne trouve point mauvais que le valet
laisse cc qui a ete commande en premier lieu; au contraire, it en est
plus content. Ainsi en est-il de notre bon Dieu. II vows a appelees en
unc Compagnic pour le service des pauvres; ct pour se rendre votre
service agreablc, it vous y a donne des regles; alors que vous les pra-
tiqucz, it vous demande aillcurs; allcz-y, a la bonne heure, mes seeurs,
sans douter que cc soil la volonte de Dieu" (IX, 216).
On remarque, dans ce texte, la facilite, la spontaneite decon-
certante aver lesquelles saint Vincent confond le Dieu qui parle
dans le reglement, le Dieu que l'on rencontre dans I'oraison et la
messe... et le Dieu qui appelle dans le pauvre: c'est, selon lui, le
meme Maitre qui d'abord a commande quelque chose et ensuite
en commande une autre. Dans cc cas, selon 1'expression connue et
tcllement significative de saint Vincent: "c'est quitter Dieu pour
Dieu", le Dieu de la messe pour le meme Dieu present clans le
pauvre.
Ainsi, dans Ia vie du croyant, tout est unifie et chez le disciple
de saint Vincent tout devrait titre simple: lc pauvre est present dans
sa priere et le Christ est present dans le pauvre qu'il sert.
C'est ainsi que Ic regard de Vincent de Paul est devenu aussi
simple que riche et profond. C"est ainsi que saint Vincent de Paul
a vu le pauvre. Et Fort comprend qu'il ait pu dire un jour a ses mis-
sionnaires:
"... Tournez la medaille, et vous verrez par les lumieres de la foi que
le Fils de Dieu, qui a voulu titre pauvre, nous est represente par ces
pauvres... 0 Dieu! qu'il fait beau VOIR les pauvres, si nous les con-
siderons en Dieu et dans I'estime que Jesus-Christ en a faite!..." (XI,
32).
Jean MORIN, C.M. (1)
t le 8.VII.1987
(1) CONFERENCES DU P. MORIN:
"Un regard qui se forme, un regard qui se cherche: 1581-1600",
"Monsieur Vincent: l'HOMME",
"Monsieur Vincent: son cheminernent spirituel",
Ces trois conferences, au BERCEAU, dans le cadre du pelerinage recol-
lection au lieu de naissance de Monsieur VINCENT, n'ont pas pu titre don-
nees par le P. MORIN (malade et, puis, decede, le 8 juillet 1987). II avail






A) Tous les portraits que noun avons, le representent age; c'est
une sorte de complot. Le pere spirituel devient "le grand-pere". It
faut se debarrasser de cette imagerie et pourquoi celle-ci? parce
que Saint Vincent n'a ete celebre qu'a partir de 1631 et les portrai-
tistes ne se depla(;aient que pour des celebrites. De plus, a 50 ans,
les traits des humains du XVIIe siecle etaient deja burrines, et St.
Vincent a toujours ete reticent pour poser. 11 a fallu que ses con-
freres 1'assiegent pour qu'il accepte qu'un certain Simon Francois
de Tours vienne manger au refectoire et ensuite realise son por-
trait de memoire. Tous les autres portraits s'inspirent de celui-la.
1 - 11 mesurait I m. 59, etait bien proportionne, tres charpente.
On remarquc surtout les yeux et le sourire. On a l'impression de
vivacite, malice, bonte dans ce regard qui observe sans cesse (cf.
du 6.12.1658).
2 - St. Vincent etait maladif mais vigoureux. 11 y a quantite
d'allusions dans ses lettres a dc petits accidents de sante.
a) en 1615: it a eu une grave maladie qui lui a laisse des maux
de jambe chroniques. On lui conseille de faire des cures a Forges-
les-eaux (1, 63) et it ira: c'est un curiste plutot assidu et dans sa cor-
respondence ou voit qu'il epouse assez les convictions d'un curiste
moyen. Au debut, tout feu tout flamme, par la suite 1'enthousiasme
baisse.
b) en 1644. II a 63 ans. Cette maladie a des repercussions sur
les communautes. A 1'epoque, on remettait les lettres non cache-
tees au supericur de la maison, en ('occurrence Mr. Vincent lequel
apprit ainsi sa mort irnminente et remercia le confrere.
Sortant de cette maladie, St. Vincent a eu besoin de faire des
reglements car it s'est vu mourir et laisser ses communautes sans
regles. Cette maladie a done change sa pensee, lui qui auparavant
ne voulait pas se presser de donner des regles.
c) en 1650 l'Archeveque de Paris interdit a St. Vincent la pra-
tique du cheval (c'etait un brillant cavalier). Or six mois apr&s, St.
Vincent a un accident de cheval.
